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Nota editoris
- Pour un usage plus pratique de cette documentation, ii a ete decide
d'unir, en un seul volume, trot's fascicules de not" revue.
Les homilies et !'allocution sont en idition trilingue; les conferences, dans
leur langue originelle.

J.-O. B.
- Para una ulilieacion mds prdctica de esta documentation, fue decidido
unir, en un solo volumen , tres fasctculos de nuestra revista.
Las homilias y la alocucidn estdn en edition Irilingue; las conferencias,
en su lenguaje original.

J.-O. B.
- It was decided to publish the three fascicles of our review in one volume
to provide a more practical use for this documentation.
The homilies and allocution are published in three languages; the conferences in their original language.

J.-O. B.
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OPENING OF VINCENTIAN MONTH

Very Rev. Richard Mc Cullen, C.M.

My dear Confreres,
In the last years of his life St. Vincent wrote a circular letter
to the Superiors of the Company. Allow me to quote a few sentences
from it.

"Father, I ask you that in the future you keep the letters which are written to you and to the members of your house, from whatever source they
come, when they contain some interesting detail which could be important or could be instructive for the, future... f1 ask you/ also in the course
of the year to make a note of the more important events, spiritual and
temporal, which take place in your house, on the missions and in the
other exercises which may take place outside the house, and make a summary of them in a letter after the feast of St. John the Baptist when ordinarily the missions are ended... " Coste, Vol. VIII. letter 3220 (Fr.);
Coste, Vol. VIII, letter 3356 (Sp.).
The letter reveals St. Vincent as a man of fine historical sense
- and more than that - a man convinced of the value that historical
study can hold, in enabling us to shape the future. Letters are to be
preserved and notes taken about the important events of the year
not just to repose peacefully in the archives of the house, but to serve
as instruction for the future.
It is in continuity with the spirit of this circular letter of St. Vincent that we are today embarking upon this month of study and reflection on St . Vincent and the history of the Congregation. You will
be descending, so to speak, into the crypt of the Congregation in order
to examine the foundations on which our Company stands. Let that
experience, however, not so absorb you that you do no more than
note the measurements and specifications. We must come up into
the light again and continue the task of building the Congregation,
but now with greater assurance because of our knowledge of what
lies below the soil.
The studies of this month should provide firm foundations for
the objective interpretation of St. Vincent' s writings and works as
well as of the authentic traditions of the Company. There is in the
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last century by Lord Tennyson . Some 50 years ago a talented English
priest set out to prove from internal evidence that the poem was not
in fact written by Lord Tennyson, but by Queen Victoria , the reigning monarch at the time. The essay of the priest is a clever satire
on those critics who, starting from ' a priori ' positions , make historical
documents say what they want them to say. In our interpretations
of St. Vincent' s words and achievements, we can slip into the same
error . This month of study, reflection and discussion should help to
dislodge us from any 'a priori' positions we may be taking in our
interpretation of St. Vincent.
But this month is not dedicated solely to the interpretation of
St. Vincent ' s words and works . I see this month as one of spiritual
enrichment for yourselves personally - and for the entire Congregation . For I would like to think of you as communicating the fruits
of your study and rellexion to others within your Provinces - and
indeed beyong them. And , as almost all the Provinces of the Congregation are represented at this Session , I would hope that the unity of the Congregation will be deepened . Under the guidance of the
speakers , you will be able to share with each other you insights on
what is our common heritage - a sharing which will bring you closer
to each other - and through you the Provinces of the Congregation.
Let me finally ezpress my personal gratitude towards all who
have organized or contributed to the organization of this Vincentian
month:
Firstly to the members of SIEV who have shoulderd the
heaviest burden of the oranizational work;
To the Visitor of the Province of Paris and to the Superior and
Community of the Maison-Mere;
To the Mother General of the Daughters of Charity and to
the Community of the rue du Bac;
To the speakers or 'confcrenciers';
To the valiant team of translators;
To the many anonymous Confreres and Sisters who have
helped in the launching of this project.
My hope is that this Vincentian Month will become a regular
feature of the life of the Congregation - something that would merit
to be included under what St. Vincent in his circular letter describes
as "among the more important events of the year". Welcome to St.
Vincent ' s city and thank you.
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ALOCUCION EN LA
APERTURA DEL MES VICENCIANO

Richard McCULLEN C.M
Queridos Padres:
En los ultimos anos de su vida, San Vicente escribi6 una circular a los Superiores de la Comparta. Dejenme que Ies cite algunas
frases de la misma:
"Padre:
Le ruego que en adelante conserve las cartas que It escriban a usted y
a los de esa casa , de cualquier parte que sea, cuando contengan algtin
detalle interesante que pueda toner importancia o que pueda servir de instruccion en el futuro... (Le pido tambiin) it anotando durante el ano
las cosas mds importantes tanto en lo espiritual corn en lo temporal que
ocurran en su casa y en las misiones y demos ejercicios que it tengan
fuera de casa y resumirlas en una carta despuis de la fiesta de san Juan
Bautista, cuando de ordinario terminan las misiones ... " (Coste VIII,
carta 3356 ed. espanola).
Esta carta revela en San Vicente un hombre de sentido hist6rico refinado, y atin mis, un hombre convencido del valor que puede
adquirir la investigaci6n hist6rica capacitandonos para modelar el
futuro. Hay que guardar las cartas y las notas que se han tornado
relativas a los acontecimientos importantes del ano eso, no solamente para que descansen en paz en los Archivos de la casa, sino
para que sirvan de instrucci6n de cara al porvenir.
En continuidad con el espiritu de esta circular de San Vicente
nos embarcamos hoy pars este mes de estudio y de reflexi6n sobre
San Vicente y la historia de la Congregaci6n. Van a bajar, por decirlo asi, a la cripta de la Congregacion con el fin de examinar los
fundamentos sobre los que se asienta nuestra Companta. Que esta
expcriencia, sin embargo, no les absorba hasta el punto de que se
limiten a tomar nota de las descripciones y precisiones: debemos volver de nuevo a la luz y continuar la obra de construcci6n de la Congregaci6n, pero en adelante, con una mayor seguridad, gracias a nuestro
conocimiento de lo que descansa bajo el suelo.
Los estudios de este mes debieran proporcionarnos unos fundamentos firmes para que interpreternos con objetividad los escritos
y las obras de San Vicente, como tambien las tradiciones autenticas
de la Companta.
Existe, en la lcngua inglesa, un largo poema bastante celebre
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un sacerdote ingles, muy inteligente, emprendio probar, a partir de
una evidencia interna, que el poema, de hecho, no lo escribio Lord
Tennyson, sino la Reina Victoria, reina regente de la epoca. El ensayo del sacerdote es una satira habil de esas criticas quc, partiendo
de posturas a priori, hacen decir a los documentos lo que ellos quieren
que nos manifiesten. En nuestra interpretacion de las palabras y realizacione de San Vicente podemos deslizarnos en el mismo error.
Este mes de estudio, reflexion y discusion deberia ayudarnos a quitar
de nosotros las posturas "a priori" que podemos tomar en nuestra
interpretacion de San Vicente.
Pero este tees no esta dedicado unicamente a interpretar las palabras y obras de San Vicente. Yo veo este mes, como un tiempo
de enriquecimiento espiritual para Vdes. personalmente y para toda la Congregation. Porque quiero pensar que Vdes. comunicaran
los frutos de su estudio y de su reflexion a otros en sus Provincias
y tambien fucra de ellas. Y conio casi todas las Provincias do la
Congregacion cstan representadas en estas Jornadas, quiero espcrar
que la unidad de la Congregacion se acrecentara. Con ayuda de los
quc intervengan, podran compartir entre Vdes. sus puntos de vista
sobre lo que constituye'nuestra herencia comun, colaboracion que
les acercara reciprocamente y a craves de Vdcs., a las Provincias de
la Congregacion.
Por ultimo, quiero expresar mi gratitud personal a todos los que
han organizado o contribuido a la organizacion de este mes Vicenciano:
En primer lugar a todos los miembros del SIEV, que han llevado el mayor peso de la carga en el trabajo de organizacion;
Al Visitador de la Provincia de Paris y al Superior y Comunidad de la Casa Madre;
A la Madre General de las Hijas do la Caridad y a la Comunidad de la Calle del Bac;
A los ponentes o "conferenciantes";
Al valiente equipo de traductores;
A tantos otros Padres y Herrnanas anonimos, que han ayudado a que se lanzara este proyecto.

Mi esperanza es quc este Mes Vicenciano Ilegue a ser un elemento caracteristico de la vida de la Congregacion, algo quc mereceria incluirse en lo que San Vicente describe en su circular "conto
los acontecimientos mas irnportantes del ano".
Bienvenidos a la Ciudad de San Vicente... y gracias
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A L'OUVERTURE DU
MOIS VINCENTIEN
Richard McCULLEN C.M.
Mes chers Confreres,
Dans les dernicres annees de sa vie, Saint Vincent ecrivit une
circulaire aux Superieurs de la Compagnie. Perrnettez-moi de vous
en citer quelques phrases:
"Monsieur,
Je vous prie de conserver dorenavant les lettres que I'on vous ecrira et
a ceux de votre maison , de quelque part que ce soil,, lorsqu'elles contiendront quelque particularite remarquable qui pent titre de consequence, ou
qui peut servir d'instruction a l'avenir... (je vous demande aussi) de
remarquer le long de l'annee les choses plus considerables, Cant au spirituel qu'au temporel, qui se passent dans votre maison et dans les missions et autres exercices qul se font hors de la maison, et de les reduire
en une lettre apres la fete de la Saint jean Baptiste, auquel temps les
missions finissent d'ordinaire... " (Coste, VIII, lettre 3220, edi.
francaise; 3356, edi. espagnole).
Cettre lettre revele en Saint Vincent un homme de Sens historique raffine, et, plus que cela, un homme convaincu de la valeur que
pent prendre la recherche historique en nous rendant capables de
faconncr l'avenir. It Taut garder les lettres et les notes prises concernant les evenements importants de l'annee et cela non seulernent pour
qu'elles reposent en paix dans les Archives de la maison, mais pour
qu'elles servent d'instruction en vue de l'avenir.
C'est en continuite avec l'esprit de cette circulaire de Saint Vincent que nous nous embarquons aujourd'hui pour cc rnois d'etude
et de reflexion sur Saint Vincent et l'histoire de la Congregation.
Vous allez descendre, pour ainsi dire, dans le crypte de la Congregation afin d'examiner les fondations sur lesquelles s'edifre notre
Compagnie. Que cette experience, pourtant, ne vous absorbe pas
au point que vous vous en teniez a rioter les descriptions et les precisions: nous devons remonter en pleine lumiere et continuer l'oeuvre
de construction de la Congregation, mail desormais avec une plus
grande assurance, grace a notre connaissance de ce qui repose sous
le sol.
Les etudes de ce mois devraient nous fournir des fondements
fermes pour l'interpretation objective des ecrits et des oeuvres de Saint
Vincent, aussi Bien que des traditions authentiques de la Compagnie. 11 y a, dans la langue anglaise, un long poeme assez celebrc,
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ecrit au siecle dernier par Lord Tennyson. Un pretre anglais de talent
a entrepris , it y a une cinquantaine d'annecs, de prouver, a partir
d'une evidence interne, que Ic pocme, en fait, ne fut pas ecrit par
Lord Tennyson, mais par la Reine Victoria, monarque regnant de
1'epoque . L'essai du pretre est unc satire habile do ces critiques qui,
partant de positions a priori , font dire cc qu ' ils veulent aux documents historiques . Dans notre interpretation des paroles et des realisations de Saint Vincent, noun pouvons glisser dans la memo erreur.
Cc mois d'etude et de rellexion devrait noun aider a eviter routes
les positions a priori que noun risquons de prendre en interpretant
Saint Vincent.
Mais cc mois n'est pas consacre uniquement a ]'interpretation
des paroles et des oeuvres de Saint Vincent. Je Ic considere comme
un temps d'enrichissement spirituel pour vous personnellemcnt et
pour la Congregation enticre. Car j'aime a penser que vous communiqucrez les fruits de votre etude et de votre reflexion a d'autres
clans vos Provinces et aussi au-dela. Et comme Presque toutes les Provinces sont representees a cette session, je veux esperer que I'unite
de la Congregation s'en trouvera approfondic . Sous la conduite des
intervenants , vows pourrez partager entre vous vos points de vue sur
cc qui est notre heritage commun, - partage qui vous rapprochera
les uns des autres , et rapprochera a travers vous les Provinces de la
Congregation.
Pour finir , laissez-moi exprimer ma gratitude personnelle envers
tous ceux qui ont organise, ou contribue a ]'organisation de cc mois
vincentien:
D'abord les membres du SIEV, qui ont porte le plus lourd du
fardeau clans le travail d ' organisation;
Le Visiteur de la Province de Paris et le Superieur de la Communaute de la Maison-Mere;
La Mere Generale des Filles de la Charite et la Communaute
de la rue du Bac;
Les intervenants , ou "conferenciers";
La vaillantc equipe de traducteurs;
Les nombreux autres Confreres et Soeurs anonymes, qui ont
aide au lancement du projet.
Mon espoir est que cc mois Vincenticn deviendra un elernent
regulier de la vie de la Congregation , quelque chose qui merite d'etre
inclus clans cc que Saint Vincent decrit dans sa circulaire comme
"les evenements Ies plus itnp -cants dc I'annce
Bienvenus clans I. (:ire dc Saint \'inrent... et merci!
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OPENING OF VINCENTIAN MONTH

Homily: Mt. VIII, 18-22

Very Rev. Richard McCullen, C.M.
Paris , July 2, 1984

My (fear Confreres,
During the past week or so I have been reading and reflecting
on the last will and testament of Pope Paul VI. It is a short document, but one that throws into relief the character, the spirituality
and above all the refinement of thought that was characteristic of
this Pope who suffered so much during his Pontificate and who undoubtedly will be numbered among the great Popes of the modern
era. The first part of this short document is a hymn of thanksgiving
for the gift of life, the gift of his parents, the honour of the priesthood,
his call to the episcopacy and his elevation to the See of Peter. Then,
after the brightness of praise and thanksgiving come the shadows of
human limitations and fragility. The Popes asks pardon of those
whom he has pained or grieved. A reflection on the separation by
death from this world leads to some simple instructions about his
possessions, his funeral, his wish to be buried in the earth with no
monument and finally a one-sentence prayer - "In manus was,
Domine, commendo spiritum meum".
What is moving in the document is the tension between Paul
VI's capacity for appreciation and enjoyment of all that is good and
beautiful in this passing world and his calm acceptance of the need
to renounce everything in order to meet Christ in death and so enter
into everlasting life.
Of that renouncement Our Lord speaks in today's gospel. The
sentences of today's gospel must be considered as being among Our
Lord's "hard sayings ". "Follow me, and leave the dead to bury their own
dead". (Mt. VIII, 22)
The importance of detachment from places, persons, offices is
a prominent feature of St. Vincent's spirituality. His own practice
of evangelical poverty and the counsels about it that he offers his con-
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freers leave some of us rather uncomfortable when we reflect on our
own performance . St. Vincent, however , was not a Manichean and
so he must have experienced that tension which to some degree all
of us experience of appreciating and valuing the goodness and beauty of God 's creation and accepting the truth that our full happiness
is not to be found in created things, and that therefore we must not
allow them to invade and dominate us.
When we were in the Seminary we were taught (but I do not
know if the practice is still kept up) to write the two little letters "a. u. "
before our names in any book that was our personal possession. "A. U.
- ad usum" was a reminder to us that we shared everything with the
Community, as St. Vincent proposes in the Common Rules. May
be the " ad usum " ideal does not impinge too much on our consciousness - nor for that mattter on our consciences. Yet as an ideal
it has undoubted value for the following of Christ who in his own
words in today's gospel had "nowhere to lay his head". No doubt
when offered the hospitality of houses like that of Bethany, he, as
we know, graciously accepted it, - and because he was truly man
and like unto us in all things except sin , must have enjoyed the good
things provided.
What perhaps needs attention on our part is control and mortification of the desires of our heart. "Ifyour eye is single", Our Lord
says, "your whole body will be full of light". If we can keep our heart
from being cluttered and stuffed with desires for all sorts of things,
then we will feel more free and be able to appreciate and enjoy the
goodness and beauty of God as it is revealed in his creation - the
work of his wonderful hands. " What can compare with the beauty of God',
exclaimed St. Vincent, "who is the principle of all beauty and perfection
in creatures ? Is it not from him that the flowers, the birds, the stars , the moon,
the sun draw their beauty?" (Coste III, 51, Sp. ed.) May the Lord
through the intercession of the Virgin Mary, St. Vincent and all our
community saints, give us detachment of heart so that we see and
enjoy his goodness, his truth and his beauty. Anten.

HOMILIA EN LA APERTURA DEL MES VICENCIANO
Mt. VIII, 18-22
Queridos Padres:
La semana pasada lei y reflexioni sobre la ultima voluntady el testamento
del Papa Pablo V1. Es un documento breve, Pero uno de los que ponen de re-
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caracteristica de este Papa que tanto sufrio durante su Pont fIcado, y que se conlard, sin duda ninguna, entre los grandes Papas de los tiempos modernos. La
primera parse de este breve documento es un himno de action de gracias por el
don de la vida, el don de sus padres, el honor de su sacerdocio, su llamada
al episcopado y su elevation a la sede de Pedro. Luego, despuis de los esplendores de la alabanza y del agradecimiento, aparecen las sombras de la limitation
y fragilidad humanas. El Papa pide perdon a los que ha causado pena o ha
agraviado. Una reflexion sabre la separation de este mundo, por efecto de la
muerte, da lugar a algunas instrucciones sencillas relativas a sus bienes, sus
funerales, su deseo de que se It entierre en la sierra, sin monumento, y por ultimo una frase- oration : "In manus tugs, Domine, commendo spiritum meum ".
Lo que conmueve en este documento es la tension entre le capacidad que
tenra Pablo VI de apreciar y gozar de todo lo bueno y bello que hay en esle
mundo que pasa, y su aceptacion Serena de haber renunciado a todo, a fin de
encontrar a Cristo en la muerte y entrar asi en la vida eterna.
De este renuncia, Nuestro Senor nos habla en el Evangelio de hoy. Las
frases de este Evangelio deben conlarse entre las "palabras duras " de Nuestro
Senor: "Sigueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos".
(Aft. VIII, 22).
La importancia del desprendimiento de los lugares, las personas, los oficios, es una constante destacada en la espiritualidad de San Vicente. Su prdetica personal de la pobreza evangilica y los consejos que da a los Padres en este
punto, produce en algunos de nosotros un sentimiento bastante incornodo cuando
reflexionamos en nuestra propia actilud. Con todo, San Vicente no era maniqueo, luego debid de experimentar esta tension quc experimentamos todos nosotros, mds o menos, cuando, apreciando y evaluando la bondad y la belleza
de la creation de Dios, reconocemos esta verdad: que nuestra felicidad completa
no se encuentra en las cosas creadasy, por consiguiente, no debemos consentirles
que nos invadan y nos dominen.
Cuando estdbamos en el Seminario , se nos ensenaba (pero no si si todavia
se conserva esta prdctica), a escribir las dos letritas "a. u. " delante de nuestrn
nombre en los libros que nos pertenecian personalmente. "A. U. - ad usum "
era el recordatorio de que comparliamos todo con la Comunidad, coma nos to
propone San Vicente en /as Reglas Comunes. Es posible que el contenido del
"ad usurp " ideal, no pese demasiado en nuestra comprension ni, por to mismo, en nuestra conciencia. Sin embargo, en Santo que ideal, tiene un valor, que
no ofrece dada, para que nos ponganm.s en seguimiento de Cristo quien, Begun
sus propim palabras en el Evangelio de hoy, no lenia donde reclinar su cabeza.
Sin dada, cuando Le ofrecian hospilalidad casas comp la de Betania, sabemos
que El lo aceptaba agradecido; y, porque era verdaderamente hombre y uno de
nosotros, excepto en el pecado, El debia gozar con las cosas buenas que le ofrecian.
La que, sal vez, merece nuestra atencion , es el control y la mortification
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de los deseos de nuestro corazdn : "Si to ojo es sencillo, dice Nuestro Senor,
todo to cuerpo sera luminoso ". Si podemos mantener nuestro corazdn sin
que se agite y embrolle con el deseo de coda suerte de cosas, entonces nos sentiremos mds libres, y seremos capaces de apreciar y gozar de la bondad y de la
belleza de Dios, taly cdmo se revelan en su creacidn que es la obra de sus maravillosas Manos,
Que puede compararse con la bellezza de Dios, exclamaba San Vicente, Dios que es el principio de toda belleza y de toda
perfccciGn en las criaturas ?eVerdad que las flores, los pajaros, las
estrellas, la luna y el sol toman de El su belleza?"
Que el Senor, por intercesidn de la Virgen Maria , de San Vicente y de
todos los Santos de nuestra Comunidad, nos conceda el desprendimiento del corazdn , de modo que podamos very gustar Su bondad, Su verdady Su belleza.
AMEN.
Richard McCULLEN, C.M.

HONIELIE I)E LA MESSE A
L'OUVERTURE DU MOIS VIN C ENTIEN
Mt. VIII, 18-22

Mes chers Confreres,
La semaine passes, j'ai lu et fait reflexion sur les dernieres volontes et lc testament du Pape Paul VI . C'est un document court, mais
de ceux qui mettent en relief le caractere , la spiritualite , et surtout
la delicatesse de pensee caracteristique de cc Pape qui a tant souffert
au cours de son Pontificat , et qui comptera sans doute parmi les
Brands Papes des temps modernes . La premiere partie du document
est un hymne d'action de graces pour le don de la vie , I c don de ses
Parents, l'honneur du sacerdoce , son appel a I'1?piscopat et son elevation au siege de Pierre . Puis, apres 1'eclat de la louangc et de la
reconnaissance , viennent les ombres des limites et do la fragilite
humaines . Le Pape demande pardon a ceux qu ' il a peines ou blesses. Une reflexion sur la separation d'avec le monde, que cause la
mort, conduit a quclques instructions simples concernant ses biens,
ses funerailles, son vocu d ' etre mis en terre sans monument , et finalement une priere qui tient en une phrase : " In manus Was, Domine,
commendo spiritum meum".
Cc qui emeut clans cc document , c'est la tension cntrc la capacite qu'avait Paul VI d'apprecier et de jouir de tout cc qui est bon
et beau (t ans cc monde qui passe , et son acceptation calms d'avoir
it renonc rr a ruin, fin (It- rencontrer le Christ clans fa mort et d'entrer ain.t clam la vic ctcrnellc.
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les,,paroles dures,, de Notre Seigneur: "Suis-moi, et laisse les morts enterrer leers morts" (Mt VIII, 22). L'importance du detachement vis-avis des lieux , des personnes, des offices, est un trait saillant de la
spiritualite de Saint Vincent. Sa pratique personnelle de la pauvrete
evangelique et les conseils qu 'il donne a ses confreres a ce sujet, donnent a quelques-uns d' entre nous un sentiment assez inconfortable
quand noun reflechissons a notre propre attitude. Saint Vincent n'etait
pourtant pas manicheen, it a done du faire 1'experience do cette tension que nous eprouvons tous plus ou moins lorsque, appreciant et
evaluant la bonte et la beaute de la creation de Dieu, nous reconnaissons cette verite que noire bonheur complet ne doit pas se trouver clans les chores creees et que, par consequent , nous ne devons
pas Ieur permettre do nous envahir et de nous dominer.
Quand nous etions au Seminare, on nous apprenait (maisje ne
sais pas si on conserve encore cette pratique), a ecrire les deux petites lettres : "A. u. ": "Ad usum", c'etait le rappel que nous partagions
tout avec la Communaute, comme Saint Vincent nous le propose
clans les Regles Communes. II est possible que le "Ad Usum" ideal
ne pese pas trop sur la conscience que nous en avons, ni, par consequent, sur notre conscience. Cependant, en tant qu'ideal, it a unc
valeur indubitable pour nous mettrc a la suite du Christ qui, scion
ses propres termes Bans ('Evangile de ce jour, n'avait pas ou reposer
sa tete . Sans doute, quand s'offrait a Lui l'hospitalite de maisons
comme celle de Bethanie , nous savons qu'Il I'acceptait gracieusement; et de meme, parce qu'Il erait vraiment homme et Pun de nous
excepte le peche, 11 devait jouir des bonnes choses offertes. Ce qui
merite pout-etre ('attention de notre part, c'est le controle et la mortification des desirs de notre coeur: "Si ton oeil est simple, dit Notre
Seigneur, tout ton corps sera dons la lumiie ". Si nous pouvons garder
notre coeur d'etre agite du desir de toutes sortes de choses, alors nous
nous sentirons plus libres, et nous serons capables d'apprecier et de
jouir de la bonte et de la beaute de Dieu, telles qu'clles se revelent
dans sa creation, qui est ('oeuvre de ses Mains merveilleuses "Qu'est-ce
qui peut etre compare.' a la beauti de Dieu, s'ecriait Saint Vincent, Dieu
qui est le principe de toute beaute el de Joule perfection Bans les creatures ? N'estce pas de Lui que les fleurs, Its oiseaux, Its Ctoiles, la lune, It soled, tirent
leur beaute?"
Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, de Saint
Vincent et de tous les Saints de notre Communaute, nous donne le
detachement du cocur, de sorte que nous puissions voir et gouter
Sa bonte, Sa verite et Sa beaute. Amen.

Richard McCULLEN C.M.
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CONFERENCES ET CONFERENCIERS
/' partie

Methodologie

L. 02/07

Les documents originaux
ABELLY
M. 03/07 D'Abelly A aujourd ' hui
Le contexte historico -politique
M. 04/07 Idem 2' panic
J. 05/07 Le contexte economiquc, Ies situations de
pauvrcte
2' panic
V. 06/07
Le contexte ecdesial
2' partie
S. 07/07 Analyse historique ( lettres, conferences)

P. CHALUMEAU
P. DODIN
P. MEZZADRI
P IBANEZ
P. IBANEZ
M. JACQUART
M. JACQUART
P. MEZZADRI
P. MEZZADRI
P. MORIN

2' partie Les etapes de la vie de M. Vincent
L. 09/07 L'cnfance
1595-1617
M. 10/07 2' partie
1617
M. 11/07 Les Fondations
J. 12/07 2' panic
Sainte Louise de Marillac
V. 13/07 L'expansion de la CM
3% partie

P. MORIN
P POOLE
P POOLE
P POOLE
P. ROMAN J. M.
P. ROMANJ M
P. MAR T7:VEZ Renitn
P. VAN WINSE.S'

Sa Spiritualite

V. 13/07

Les sources generalcs de la Spiritualite de
M. Vincent
S. 14/07 L'Ecole francaise
L. 16/07 Le Christ de Monsieur Vincent
Le pauvre selon M. Vincent
M. 17/07 La Mission
L'esprit dc la Mission (Versus fondamentalcs)
M. 18/07 La communaute selon S . Vincent
J. 19/07 Conference et repetition d'oraison
Monsieur Vincent formateur
4' partie

P. DODIN
P. DODIN
P. RENOUARD
P. CORERA
P. TAMA YO
P RENOUARD
P. GAZIELLO
P. MORIN
P.CORERA

De Monsieur Vincent 3 aujourd'hui

L. 23/07 Dc I'equipe missionnairc A la Congregation
2' partic
M. 24/07 Les grandes etapes de I'histoire de la CM
2' panic
M. 25/07 Les Assemblees generates ( D&rets, Icttres THP)
J. 26/07 Des Constitutions de 1954 i1 celles de 1980
Le missionnaire et les pauvres
Le missionnairc et la priPre
V. 27/07
Le missionnaire et la vie communautaire
S. 28/07 CLOTURE

P. PERE/, FLORES
P.PEREZ FLORES
P POOLE
P POOLE
P CHAL UMEA U
P. PEREZ FLORES
P. ANTONELLO
P. SENS

P. ANTONELLO
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N.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
IS
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

NOM

AGE'?/84

AGNER Vcncrando
ALVAREZ Javier
ARREOLA
Luis
AZCARATE
Santiago
BAYLACH Jose-Oriol
BELMONTE Luis B.
BENZAL Raimundo
BLANCO M. Francisco
BORLIK Daniel
Edmundo
13URBANO
CAMARGO Gilson
CAWLEY
Thomas
DELAGOZA
Rolando
DE ROSSI Dejair
DEVETAK Juij
DIALA
Richard
Dl CAR 1.0 Mario
DOUAIHY Antoine
FLANAGAN
Eamon
GONELLA
Bruno
GONZALEZ. Juan
HARDJODIRONO Franc.
HERGET Josef

32
3(1

PHI
MAT

38
29
70
31
50
48
33
44
32

MEX
CAE
CUG
VEN
POR
SAL

INTISO Michele
KAPUSCIAK Jozcf
Daniel
KEARNS
KRZYWDA Joseph
LANDOTTI Giuseppe
LANTMAN Willem
LOPEZ Miguel
MAHONEY Gerard
MARTINEZ
Augustin
MIKULA
Augustin
OLABUENAGA Miguel
PLANCHOT
Daniel
PRAGER John
PUDUSSERY Joseph
RAMOS ,Jose
Francisco
SAMPEDRO
SARNEEL Joseph
SCHWANE Robert
SILVA
Antonio
SLAWSON
Douglas
SLEDZIONA John
SOCORRO Jose M.
VENUTO Paulo
WASZCZAK Stanislaw
WILLIAMS Timothy
/(1CIGA Diego
ZWARTHOED Jaap
ZWOLINSKI , Janusz

54
44

PROVINCE

MER
AEQ
CUR
CUG
PHI
FLU

32
43
30
35
54
45

JUG
1118
ROM
ORI
111B

32
57
33
45

TAU
ARG
IDS
AUS

54
33
42
41
58
67
33
51
45

NEA
POI.
OC
MAD
PER
FOR
MA'F
ORI.
'1'O[.

70
33
40
29
50
34
43
62
57
60
37
41
58
33
26
42
39
48
33

silo
CAE.
PAR
ORL
IND
AMC
CHI
HOI.
OcC
MOZ
(X. C
NAN
PER
FLU
I'OL
AUL
COL
AEI'
ZAI

MINIS1 ERE.FONC 110,

Etud./Sem. Int.
Prof. E.C. Ap.
Sup. Ec. Ap.
Prof. Ec. Ap.
M.C.S.
Prof. Ec. Ap.
Visit. Prov.
Respons. Format.
Missionnaire
Respons . Promot. Vor.
Etud.
Econom.
Visit. Prov.
Etud.
D. F. C.
D. Sp. Scm. Int.
Missionnaire.
D. Etud./ Resp. Form.
D. Sp . Sem. M.
D. Etud.
D. Etud.
Sup. Scm. M.
D. Etud./Sem.
Act. Ap. Laic.
D. Etud.
Sub. 1). Sem. Int.
D. Etud.
Paroisse / Mission
Paroisse/ Mission
Prof. Ec. Ap.
Visit. Prov.
D.F.C.
D.F.C.
Prof. Col.
Sub. 1). Sem. Int.
Sub. D. Sem. Int.
D. Sem. Int.
Sub. 1). Scm. [nt.
Etud./Prof. Univ.
Etudes vincent.
Prof. Col.
Missionnaire
Prof. Scm. M.
Prof. Col.
Paroisse
Etud.
Cat./Mouv. J.
Etud./Paroisse
I). Sp. Ec. Ap.
Prof. Scm. M.
Etud./D. Sem. Im.

N.B.: troi.c autres annoncfs (CUB, HI1.V1l.IIS) ne .cant pas amufs...
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RAPPORT DU SECRETAIRE DU SIEV.
"Pour chaque chose it y a un temps sous le soled... un temps pour dimolir
et un temps pour construire... " (Qoel, 3,1, sq)

C'est maintenant pour nous "un temps pour construire". 1,'idee
de cc mois vincentien est nee de la conviction que c'est sculement
dans le "continuel retour aux sources" (P.C.2) qu'il est possible de
"construire" Cc mois est done une confession d'esperance dans la
"nouveaute de vie" de la Compagnie, c'est aussi un geste de confiance en Dieu riche d'amour et d'imagination et c'est enfin la certitude que nous vivons, non pas parce que noun pensons ("cogito ergo
sum") mais nous vivons parce que noun croyons.
Lc projet du mois vincentien a etc elabore par le SIEV mis en
place apres l'Assemhlec generale de 1980, dans laquelle avait etc
approuve un Postulat pour la creation d'un Centre d'anirnation vincentienne qui pourrait rassembler et aider les diverses initiatives locales. Cc "mois vincentien" s'est donne pour but d'etre une initiation de type superieur pour Ia connaissance dc Saint Vincent,
de l'histoire et de la tradition spirituelle et de la CM. pour ceux
qui dans ]a Compagnie , sont charges do la formation et de l'animation vincentiennes.
Lorsque cette intention fut soumisc au Conseil general, elle recut
une totale approbation. Et cela nous reconforte, car maintenant cc
n'est plus une simple idee du SIEV, mais un "envoi en mission"
car a cc mois Ics participants ont etc "appelcs". Le SIEV fait des
voeux pour qu'a la suite de cette rencontre, dans chaque Province
ou groupe de Provinces, se forment des groupes de "missionnaires"
interesses pour continuer 1'experience du Mois vincentien. Car celuici n'est pas du tout un "voyage-recompense" mais Bien plutot une
"semence" qui est jetee en terre pour porter du fruit.
Notre Mois se divine en quatre parties:
- la premiere etape va etre un temps d'introduction qui a pour
but de presenter une methode de travail. On y etudiera les documents originaux, 1'evolution des interpretations au sujet de Saint Vincent (historiographic) et le milieu historico-politique, economique et
ecclesial dans lequel a vecu Saint Vincent;
- la deuxieme etape permettra aux conferenciers de presenter
1'experience spirituelle de Sant Vincent selon le rythme des grands
evenements qui ont marque sa vie;
- la troisieme etape etudiera la "spiritualite" de Saint Vincent. On y etudiera les sources, les rapports avec cc qui est appele
"1'ecole francaise", comme aussi quelques themes specifiques tels
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- la derniere etape aura la charge, pas toujours facile, de montrer 1'evolution de la Compagnic depuis les premiers pas, fort timides, jusqu'aux dernieres Assemblees et aux projets de service, de
priere et de vie communautaire qui nous sont donne's coinme ideal
a realiser dans la realite fort diverse ou vit la Compagnie aujourd'hui.

LES CONFERENCIERS
Pour animer ce Mois en faisant appel a des conferenciers, nous
nous sommes trouves devant une triple possibilite:
- demander a un seul homme ou a un petit groupe de porter
le souci de presenter la doctrine. Le Mois aurait eu alors une incontestable unite. Mais nous ne pouvions demander aux conferenciers
de nous donner un texte ecrit;
- demander l'aide de divers universitaires francais: ceux-ci
auraient certainement apporte au Mois une competence et une specialisation incontestables. Mais peut-etre ne nous auraient-ils pas permis de comprendre dans sa profondeur le message vincentien?
- demander a des confreres, competents sur les divers points
traites et en meme temps proches de Paris ou deja engages dans le
Mois en raison de leur appartenance all SIEV, de se mettre a notre
service. C'est cette derniere solution que nous avons retenue.
Nous avions souhaite une, conference de la Mere Generale des
Filles de la Charite, Soeur Lucie ROGE, mais, a son grand regret,
elle n'a pas pu nous faire cette charite car elle va etre absence de Paris
pour une visite aux Etats-Unis. Je me plais a vous dire qu'elle a suivi,
des la mise en route de cc Mois vincentien, avec beaucoup de sympathie, l'organisation de notrc rencontre et qu'elle nous a offert cette
Salle de conferences, les salles pour les travaux de groupes, mettant
a notre disposition les Soeurs qui wont nous alder, tout all long de
ce mois, dans le dur travail de traduction. En mon nom et all votre,
je veux dire ici, un tres grand et fraternel mcrci a Soeur RODE.
Dans les cabines de traduction nous aurons aussi deux confreres, le
Pere John KENNEDY et le P. Celestin BUHIGAS, qui au dernier
moment ont accepte, avec beaucoup de disponibilite, de nous rendre cc service. A eux aussi va notre fraternel merci!

LES PAR77CIPAN7S
A ce premier Mois Vincentien lazariste participent 54 confreres et 18 conferenciers. 43 Provinces ou Vice-Provinces sont repre-
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n'ont pu cnvoyer un confrere.
Si on regardc les fonctions des participants a cette rencontre,
nous voyons que les 54 participants sont:
a la Formation et Vocations: 22
aux Etudes (Rome et Paris): 8
en pastorale paroissiale: 8
comme Professeurs: 5
Visiteurs CM.: 3
Directeurs Filles de la Charite: 3
en Pastorale missionnaire: 3
en service de la Curie: 2
Si maintenant, nous prenons'les ages, it est bon de voir que tous
les ages sont representes et que la jeunesse est largement presence:
6
18
14
11
3
2

confreres
confreres
confreres
confreres
confreres
confreres

ont moins de 30 ans
entre 30 et 39 ans
entre 40 et 49 ans
entre 50 et 59 ans
entre 60 et 69 ans
ont 70 ans

et I'age moyen est de 42,8 ans, un age nettement au-dessous de l'age
moyen de la Compagnie qui, d'apres le Catalogue 1984, est de 53,
77 ans!

LES MODALITES DU TRA VAIL
Dans la semaine noun avons prevu cinq jours et derni de travail. Chaque jour, une conference le matin et une l'apres-midi. Apres
chacune des conferences, it y aura, en principe, des travaux de grouper par langue:
trois groupes de langue anglaise;
deux de langue espagnole;
deux de langue frantiaise;
un de langue italienne.
En certaines occasions, au lieu du travail de groupe, it y aura
autre chose. Je ne vcux pas ici entrer clans le detail. Le programmehoraire a ete etudie en tenant cornpte de certains imperatifs:
les Laudes sont en fonction de l'hcure de la messe;
les conferences et les travaux de groupe a la rue du Bac;
les heures des repas a Saint-Lazare.
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Chacun des participants a recu un insigne, et celui-ci a une double importance:
comme signe do reconnaissance pour la porterie do la rue du Bac;
conime "signe d'appartenance". L'insigne est dessine selon la forme,
d'une goutte, parce que la Compagnie est "peu de chose", mais
c'est "une goutte de rosee" ou est enferrnee toute la force do
l'Evangile et le battement d'un Coeur qui n'a pas encore lini
de battre pour l'hornme, celui de Saint Vincent.
Le signe d ' appartenance me suggere de faire remarquer un fait.
Nous sommes rassembles ici pour "respirer la Communaute", c'est
la une occasion unique pour se connaitre , pour comprencre les proWines des Confreres et pour evoquer les "saints" qui vivent leur
service vincentien clans les diverses Eglises. Si l'on a voulu les grouper de travail par langues c'est pour faciliter le travail et non pas
pour rendre plus difficile la communion . Remarquez enfin que contrairement aux Asscmblees generales ou tout le travail est finalise
par des huts pratiques ou des decisions, nous ne sommes pas appeles
immediatement a des decisions , nous sommes done plus libres d'ecouter pour comprendre, et do comprendre pour partager.
Pour facilitcr la participation et permettre aux participants une
meilleure utilisation du materiel donne dans les conferences, nous
avons demande aux conferenciers de preparer a l'avance leur texte:
ces textes vous seront donnes avant chaque conference . Ces textes
ont ete photocopies par les soins de la Curie generate, et je tiens ici
a remercier tout specialernent le Frere NAGEL qui a porte le poids
de tout ce travail . Certains textes ont et* photocopies ici, sur place,
et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu y consacrer leur temps . je veux aussi vous dire que touter Ies conferences
seront publiees clans VINCENTIANA, ainsi toutes les Maisons de
la Compagnie auront ce materiel . Le Pere RIGAZIO a prevu un
tirage supplernentaire pour ces numeros de VINCENTIANA qui
pourront etre demandes a la Curie, moyennant finance . Tout ceci
n'a qu'un seul but permettre au maximum des confreres d'avoir connaissance dc cc travail et favoriser ainsi ('animation vincentienne des
CommirnaUtes.

LVDICA TIONS 1-RA TIQUES
Dans une equipc de basket, les roles sont varies, et cela permet
a 1'equipe de joucr et de gagner lorsque les roles sont bien respectes.
11 en va de meme pour nous:
pour Ic bon deroulement du Mois it est necessaire que touter les
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sallc a ]'entree de Saint -Lazare. Au secretariat it y aura trois
secretaires selon les langues (anglais, espagnol , francais) Ceuxci non seulement sont a votre disposition pour vows aider, mais
ils se feront un plaisir pour repondre a toutes vos requetes;
vous trouverez a Saint-Lazare:
une exposition de livres et publications vincentiennes que vous
pourrez ac heter;
un bar , avec des boissons fraiches au prix de 2 francs;
vous trouverez aussi au Secretariat les "Actes du Colloque international de Paris 1981 " au prix de 50,00 Francs;
un service de librairic (apres le 20 juillet) qui pourra vous fournir
les livres que vous voudriez acheter, avec une reduction d'environ 20%. Pour les commander , faire un billet avec votre nom,
Ic• nom de I'auteur , le titre du livre, la maison d ' edition et
1'annec.

RE.tII:R(..'IF__t1L.\'7S
Si le Mois Vincentien a ete possible c'est parce que beaucoup
y ont cru et s'y sont donnes a fond , chacun a sa place . Je crois que
c'est la une experience importante parce que cela peut faire croitre
en chacun la coniiance clans la Communaute.
Je veux remercier specialement Ic Visiteur de Paris, Ic Pere
LAUTISSIER, et le Superieur de la Maison - Mere, le Pere CARTIER, car ils nous ont permis de nous sentir comme chcz nous. Je
suis certain que chacun de nous veut leur dire combien nous avons
apprecic leur accucil et combien nous avons ete conquis par le fait
qu'ils ont su et voulu " agrandir les espaces de la charite" comme
dit Saint Augustin . je veux, en votre nom , dire un tres grand tnerci
au Pere ROCHE.., Assistant de la Maison -Mere, qui a bien voulu
assurer le travail du secretariat avant l ' ouverture du Mois, et aussi
au Pere MERIL qui a travaille d ' arrache-pied pour que tout soit
pret a notre arrivee.
Notre merci va aussi a la Mere Generale des Filles de la Charite qui a bien voulu mettre a notre disposition les salles necessaires
au travail et surtout des Soeurs competentes pour Ies traductions.
Je suis sur que notre travail , durant cc mois, sera benefique pour
le service des Soeurs clans nos Provinces, en revenant avec des idees
nouvelles pour I ' animation vincentienne.
,Je tiens aussi a remercier les membres du SIEV qui ont su penser et organiser cc Mois . Vous le savez , les idees viennent quand
on croit a une initiative ! Merci egalement au Pere General qui nous
a aide et appuye d'abord lors du Colloque international de 1981 et
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de la chance comme Hidalgo parce qu ' il a eu son Platini ... je veux
parlor du P . GAZIELLO qui a donne beaucoup de temps et a mis
en ordre tant cl ' idees qui venaient , mais qui sans lui auraient risque
de ne pas voir le jour!
Je voudrais conclure en vous faisant part d'une sensation que
I'on respire dans fair bien avant de regarder les chiffres (un peu
comme chez nous le printemps se percoit dans fair avant de le voir
clans les choses).
Nous etions venus visiter un tombeau et it nous a ete dit, comme
aux premiers temoins de la resurrection, que celui que nous cherchions n'etait plus la, mais qu'il nous attendait au loin, dans le lieu
de notre service et de notre consecration. Nous avions cru trouver
une Communaute fatiguee et mourante, et au lieu nous l'avons trouvee plus vivante que jamais. Ne pensez-vous pas que la vie aussi est
contagieuse?
/, ru{'r VfE/ ADRI C.M.
S,. rri.

Siev
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LES DOCUMENTS ORIGINAUX
Raymond CHAL UMEA U C. M.

Le sujet qui m'est fixe est singulierement grele: les documents
originaux permettant d'etudier la vie, I'ame, les oeuvres de Saint
Vincent. Cela ne constitue pas une masse enorme.
Placons-nous dans l'hypothese de quelqu'un qui voudrait arriver a une connaissance suffisamment approfondie de Saint Vincent
pour ecrire sa vie. Le chercheur aura a sa disposition trois series de
sources: 1° des documents, 2° des imprimes (Abelly, Collet, etc...)
anciens et plus recents; de ceux-ci les P.P. Dodin et Mezzadri vous
parleront successivement.
Il reste que j'ai a vous dire "quelque chose" des documents.
On peut les classer en trois categories: A) les memoires rediges apres
la mon de Monsieur Vincent. B) les lettres. C) les conferences aux
Missionnaires et aux Filles de la Charite. La plupart de ces documents ont ete publies (pas tous cependant).

Parlons d'abord des memoires:
a) les memoires fournis a Abelly. M. Almeras, successeur de
M. Vincent, avait sollicite des confreres des memoires sur les oeuvres, les maisons , les confreres defunts auxquels s'etait interesse M.
Vincent. Ces memoires ont ete utilises largement par Abelly dans
la Vie du Vinirable seruileur de Dieu... Paris, 1664. Le P. Dodin vous
en entretiendra.
b) les cahiers du frere Robineau . Les Archives de Saint-Lazare
possedent les 12 cahiers originaux du fr. Robineau, frere coadjuteur
qui fut secretaire de S. Vincent pendant 13 ans; le fr. Robineau releve
surtout les versus du saint pretre qu'il a vu de pres.
c) le journal des derniers jours de M. Vincent , redige par jean
Gicquel, pretre de la Mission. Les Archives de Saint-Lazare possedent !'original de cc journal. Le texte en a ete publie dans !'edition
Coste: XIII, 175-193.
d) le rapport de Charles Demia sur le sejour de M. Vincent
a Chatillon - les-Dombes . Cc texte se trouve dans les Actes du Proces de Beatification du Venerable Servitcur de Dieu, Vincent de
Paul... aux Archives de la Congregation des Rites a Rome. Cc texte
a ete publie dans !'edition Coste: XIII, 45-54.
e) les Actes du Proces de Beatification (1705). Tous ces actes
seraient a voir. Les Archives de Saint-Lazare possedent des fragments
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L'ensemble de ces documents, je le repete, ne constitue pas une
masse enorme . Le P. Coste a choisi ceux qui presentaient le plus
d'interet , it en a fait la ^natiere de son vol. XIII. On a pu s'etonner
de ne pas voir figurer, dans ce vol . XIII, tel ou tel document; le P.
Coste reconnaissait que I'on pouvait discuter ses choix . Un chercheur
consciencieux se fera un devoir de parcourir ce vol. XIII, plus particulierentent les 195 premieres pages ... Write les contrats , les actes
de prise de possession , les dedicaces , tout cela apporte des lumieres
sur la vie de M. Vincent. Mais it est un nombre assez considerable
de documents qui sont absolument inedits; les Archives de SaintLazare en possedent une certaine quantite . A noter cependant que
tous ne sont pas d'une importance capitale.
Parlons maintenant des lettres . Il existe plusieurs collections de
lettres originales:
1 ° Dossier de la Mission (Archives de Saint -Lazare ): 300 lettres (je ne donne pas de chiffre precis car de temps en temps quelques lettres originales viennent rejoindre la Collection).
2° Dossier de Filles de la Charite (Archives de la MaisonMere, Paris): 275 lettres.
3° Dossier de Turin : 324 lettres originales.
4° Dossier de Cracovie : 150 lettres originales.
On a connaissance de tres nombreuses lettres originales eparpillecs it travers le monde. Les Archives de Saint-Lazare possedent
des copies, photocopies, photographies de nombreuses lettres originates. Ces copies constituent des recueils dc la fin du XVII° siecle
ou du debut du XVII d'autres sont plus rccents. Le P. Coste, dans
son edition, utilise deux rccueils anciens qu'il designe sous Ic titre:
Registre I et regi.ctre 2. Les Archives de la Maison-Mere des Filles de
la Charite conservent un recueil de copies particulierement interessant, parse qu'il it ete conu•nce all XVII siecle. Dans ('edition Coste
it est designe sous le titre: Manuscrit Saint-Paul. Les recueils de copies
sont fort nombreux, on en trouve Bans d'anciennes maisons de confreres on de socurs.
Toutes les lettres connues ont ete publiees par le P. Coste et
constituent les bait premiers volumes de la Collection des Oeuvres
de S. Vincent de Paul.

Apres les lettres, parsons aux Conferences aux Missionnaires.
Sous ce titre it faut englober les Repetitions d'oraison; en sotnme
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it s'agit de toutes les interventions oratoires de S. Vincent. De son
vivant memo, ses secretaires, ses confreres, curent a cocur de conserver la matiere de ces entretiens aux confreres, mail lours releves
ont tour disparu sauf un.
On connait plusieurs recueils de copies de ces entretiens (du
XVII° ou du X\'1111). Les Archives de Saint-Lazare possedent un
certain nombre de ces recueils (textes de conferences, de repetitions
d'oraison) et aussi des collections d'extraits, sans que Ion puisse
savoir, Bans tous les cas, si l'on a affaire a des extraits d'entretiens
ou de lettre. Certains extraits s'cloignent parfois de !'original; ceux
ou cellos qui ont copie ou recopie ces textes se sont donne la liberte
de condenser, d'adapter, de paraphraser... (cf. les vol. XI et XI de
!'edition Coste).
Nous sommes mieux .,armes', pour ce qui regarde les Conferences aux soeurs . Les Archives de ]a Maison-Mere des Filles de
la Charitc possedent plusieurs recueils, certains d'une valeur exceptionnelle: textes reconstitues par Sainte Louise et revus par S. Vincent, d'autres dus it Ia plume de Celle ou telle secretaire. Quoi qu'il
en soit, M. Vincent avant "certifie" un certain nombre de textes
rediges apres la conference, on it une garantie d'authenticite.
Les Conferences de S. Vincent aux Filles de la Charite forment
la matiere des vol. IX et X de ('edition Coste des Oeuvres de S.
Vincent.
En plus de ces documents precieux , le vol. XIII de !'edition
Coste donne le texte de pieces importantes , par exemple , pour ce
qui regarde la Congregation de la Mission : les Proces -Verbaux des
Actes des deux Assemblees de 1642 et de 1651 (XIII, 326- 356 et
287-298 ); pour cc qui concerne les Filles de la Charite : les Comptesrendus des Conseils de la Communaute , presides par M . Vincent
de 1646 a 1659 (XIII , 589-760).
En somme, pour atteindre et utiliser les principaux documents
revelant tel ou tel point de l'activite ou de la vertu de S. Vincent,
it n'est pas indispensable de parcourir le monde; 11 suffit tout d'abord
de compulser les volumes do ('edition Coste des Oeuvres de Saint
Vincent de Paul.

- 280 -

LOUIS ABELLY
Andre DODIN G.M.
Voici une anecdote historique d'un spectateur de cirque qui,
chaque soir, venait voir le numero du dompteur de lions. Et, comme
on I'interrogeait sur cette inutile repetition, it repondit: ^,J'attends
le moment ou le lion va devorer le dompteur. Ceci arrivera bien un
jour". Si vous etes dans cette disposition, c.a.d. si vous attendez que
mon sujet me devore, je vous en donne ma parole sur I'honneur,
vous serez satisfaits.
Je dois donc vous donner quelques apercus sur I'homme fuyant
et sur I 'oeuvre multiforme d'un nomme Louis Abelly. Je vais d'abord
judiciairement et policierement vous donner sa carte d'identite telle
que la police du XVII° siele pouvait I'etablir. Elle est assez complete.
Louis Abelly est ne a Paris en juin 1604. Nous n'avons pas son acte
de bapteme. Il est nomme par le roi au siege de Rodez, mais ceci
par deux fois, comme quoi 1'escalade des degres pontificaux etait assez
diflicile pour lui. La premiere fois, cc fut le 18 avril 1662, la seconde
fois le 22 mai 1663. II fut agree par le pape le 9 juin 1664 et consacre
a Paris, en 1'eglise des peres jesuites, cc qui est tout-a-fait significatif
etant donnees les tractations pour les changements de sieges pontificaux. 11 est consacre a Paris, rue Saint Antoine, le 24 aout 1664,
par Hardouin de Perelixe archeveque de Paris, Gaspar de Daillon,
eveque d'Albi et Charles de Lorraine eveque de Condon. 11 demissionne en 1666, alleguant ses maux de poitrine. Il se retire a Saint
Lazare-les-Paris ou it meurt le 4 octobre 1961. C'est dire que cc
malade s'etait conserve longtemps vivant. 11 avait pris soin de faire
construire a I'interieur de 1'eglise de Saint-Lazare la chapelle des
Saints Anges. Les Filles de la Charite doivent savoir que la devotion
aux neuf choeurs des Anges leur vient de Messire Louis Abelly,
ancien eveque de Rodez. II voulait aussi se faire enterrer dans cette
chapelle des Anges.
Je veux vous dire qu'en 1941, Monsieur Jean Parrang, auquel
nous devons enormement, et qui connaissait fort bien la topographic de I'ancien Saint-Lazare, fut mande avec votre serviteur pour
decouvrir ou se trouvaient la tombe de Saint Vincent, celle de Rene
Almeras, d'Edme Joly, de 1'eveque de Saintes et de Bassompierre.
Nous les retrouvames. D'autres part, it y cut une petite erreur de
la part de Monsieur Jean Parrang, une erreur de cinquante centimetres, car nous voulions avoir egalement cc qu'il restait des ossements ou du squelette de Louis Abelly, erreur de cinquante centimetres, mais qui est fatale. Mais, voila qu'en 1968, si je ne me
trompe, un coup de telephone du cure de "Saint Vincent de Paul"
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vice". La j'indique qu'il fallait creuser tout a cote d'un panneau marquant "Sens interdit", c'est 13 qu'il se trouve. Et, en effet, on trouva
un certain nombre d'ossements. Mais, je vous le dis en secret pour
que vous le disiez a tout le monde, le cure de "Saint Vincent de
Paul", apres negociation, obtint de ramasser ces ossements, de les
mettre clans deux valises et, si vous voulez les voir, it faut aller clans
le grenier de 1'eglise de Saint Vincent de Paul, Paris 10° arrondissement.
Voila ce que je puis vous dire sur la materialite policiere de Louis
Abelly.

Si, d'autre part, nous voyons ses oeuvres, parmi lesquelles nous
allons trouver une vie de Vincent de Paul, notons d'abord que, depuis
Page de vingt-deux ans, 1616, jusqu'en 1678, c.a.d. pendant
cinquante-deux ans, it a publie trente-huit ouvrages. Le plus edits
c'est "La couronne de l'Annee chretienne". Elle est editee depuis
1657 jusqu'en 1875 et comporte cinquante et une editions. "La moelle
theologique - la medula theologica -" comporte deux volumes.
Elle est publiee en 1651. Elle sera encore editee en 1735. Allez plutot a Salamanque et a Rio de Janeiro pour en retrouver quelques
exemplaires. Et puis, voila "La vie de Messire Vincent de Paul, instituteur de la Congregation de la Mission et premier superieur"
(1664), dont les reeditions s'etalent jusqu'en 1901. De sorte qu'il faut
faire extremement attention, non seulement a la date de l'edition,
mais aussi au contenu . Je veux vous en Bonner un simple exemple.
L'edition de 1664, que je n'ai pas transports faute de camionneur,
comporte 2.539.727 caracteres. L'edition de 1667, qui cst assez rare
- a ma connaissance, it n'en existe que quatre - comporte seulement 1.288.445 caracteres, c.a.d. 1.251.282 en moins. Bien des modifications sont intervenues et Louis Abelly, paisiblement retire a Saint
Lazare a cette periode, nest plus l'auteur. C'est un autre, c'est le
secretaire general Fournier. Si le temps le permet, je vous lirai un
passage hautement significatif.
Cette vie de 1664 fut recommandee par Rene Almeras clans une
lettre circulaire du 16 semptembre 1664 que vous trouverez clans le
Recueil des circulaires de 1877, tome premier , page 67 - 69. L'essentiel, c'est la phrase de Rene Almeras : " Un missionnaire n'a besoin
que de trois livres: les Regles ou Constitutions de la Congregation
de la Mission , deuxiemement I'Ecriture et, troisiemement, Louis
Abelly, "La vie de Messire Vincent de Paul"". Remarquez que
('approbation tombe sur l'edition de 1664 . II n'est pas pane de 1'edi-
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tion dc 1667 qui devenait indispensable , etant donne que la difftculte des transports, les greves de chemins de fer de 1'epoque, necessitaient un volume portatif que l'on peut mettre facilement entre les
mains des missionnaires circulants et, egalement , clans les bagages
des Filles dc la Charite. Aux Archives Nationales , nous avons les
inventaires de ce que les Filles de la Charite emportaient lorsqu'elles
partaient pour un pays lointain, ne fut - ce que Ic Sud de la France.
Voila la fiche policicre externe do Messire Louis Abelly, eveque de Rodez, auteur signale d'une vie de Vincent de Paul.

Mais, pour comprendre son oeuvre, a la fois dans sa diversite
d'ouvrages, Bans sa manicre de travailler, essayons de penetrer dans
son laboratoire, son oratoire, et de voir sa maniere de proceder, car
ce n'est pas un esprit inventif. II y a des schemas tout faits. II a deja
ecrit la vie de Monsieur Renard et I'hagiographie a ses rcgles au
XVII° siecle comme elle en aura plus tard. "Ne de parents pauvres,
mais honnctes, montra de bonne heure une grande devotion a la
Sainte Vierge". Les parents de Vincent de Paul, on pouvait les
appauvrir, mail enftn, ils avaient du betail. La devotion a la Vierge
Marie cst une projection retrospective. Mais Abelly est fidclc aux
regles de I'hagiographie du XVII° siecle.
Quelles sont ses dispositions?,Jc vais essayer de vous fournir quelques traits pour un portrait. "Portrait, dit Pascal, dit presence et
absence". Dieu veuille que les traits que je vous fournisse vous permettent de saisir une faible presence, fut-ce celle d'une ombre ou
d'un fantbrne. Louis Abelly ne fut ni un grand homme ni tin ecrivain de talent. Simplcuicnt, malgre It- cadre etroit de son horizon,
cc fut un honncte horme et un bon pretre, mais tin honncte homrne
qui ne frequentait pas les salons, on bon pretre au sons ou la reforme
catholique du XVII° siecle revait de son clerge et... de temps a autre
retrouvait un pretre.
Dans sa carriere, it avait pratique - de la pastorale dirions-nous
- autant qu'ecrit, c'est-a-dire qu'il avait genercusement donne de
son temps ct de sa personne autant que de son encre et de sa plume
qui etait pat(-use, laborieuse sans fatigue et sans force.
Tour a tour, pastcur ct administrateur, directeur d'ames et ecrivain, polentiste et spirituel, tnoralisic et liturgiste, ami ct courtisan
de la paix, mais aussi poic piste sans venin et sans originalite. Cet
erudit sans critique et sans pretention etait un biographe prodigicusement inattentif aux horizons de I'llistoirc.
Par temperament, it se serait cru actif, un tantin bilieux avec
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des "rctombees lymphatiques ". Au vrai , c'etait un simple, gracie
de quelque ingenuite . Par temperament , it etait tout d ' une piece,
sans brutalite bien stir , mail d ' une lourdeur eprouvante . Sa devotion etait etrangere a tout mysticisms. Elle s'imposait par sa Constance et accablait par la continuite de son si rieux ... et aussi, par une
absence inquietante de verve et de sourire. Elle colonisait par lassitude et Sc conservait par un discret ennui.
Son style, car Monsieur Abelly a un style particulier, etait la
premiere expression et donnait le dernier mot de son caractere. II
etait moins onctueux que lache et detendu , et le desscin de son propos derneurait irrerncdiablement prive de vitalite et de couleur.
Saris doute, Monsieur Abelly n'arrivait-il pas a se donner a Iuimeme one image exacte de cc qu'il etait, dc cc qu'il revait devenir.
C'est pourquoi , it n'imposait pas aux autres un portrait qui se gravait clans les memoires . Apres ce long deroulement d'annees qui nous
separe de lui, son nom evoque trois personnages.

Le premier, celui d'un theologien, on peu morne, it est vrai,
Ic Pere de la "Moelle theologique" et do la "Defense de l'Eglise".
Mars les historiens de la theologie le pcrdent facilcment de vuc et
le laissent en lisiere du grand combat du jansenisme . Dans la grisaille des arrieres plans, ce fantassin sans gloire et sans esperance
s'estompe.
Le second personnage est cclui d'un spirituel puisque Monsieur
Abelly cst auteur de meditations et qu'il a longtemps par-16 aux pretres par son "Sacerdos christianus ". Dans cc domaine, c'est un classique dirait -on, ou plus rigoureusement , c'est un traditionnel. Dans
la liturgic eprouvante de la vie religieuse, it est au "Commun des
confesseurs anonymes".
Le troisieme personnage , Ic biographe patronne la vie de Monsieur Renard et reste le temoin irremplacable de la vie de Vincent de
Paul. Qu'on le regrette ou qu'on s'en re.jouisse, it reste l'ordonnateur d'un breviaire des etudes vincentienncs et de la vie chariuthlc
an grand siecle. Son role, en raison des multiples editions de la 1)1()graphic de Monsieur Vincent , est clans I'histoire de la biographic religieuse comrne clans Ic soutien permanent d'une tradition religicuse,
considerable. C'est sous ce double aspect que nous continuons encore
aujourd'hui a 1'etudicr.
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les sources de la vie de Louis Abelly concernant Vincent de Paul.
Ces sources sont nombreuses, mais de valeur extremement inegale.
Elles cornprennent:
- des icrits objectifs, des pieces juridiques, des lettres, jusqu'a
600 lettres;
- des icrits accidentels: conferences aux Filles de la Chariti, menus pre1evements quoique le texte soit celui qui ait etc verifie du vivant de
Saint Vincent par Saint Vincent lui-memo, cc qui n'est pas Ic cas
des conferences aux missionnaires;
- quelques entretiens aux Dames de la Chariti, certains de ces entretiens ct de ces allocutions ayant etc conserves hors de la Congregation et reveles par des pieces d'archives que l'on trouve uniquement
1a ou elles sont et elles sont la ou nous ne le pensons pas. C 'est ainsi
que Jules Gossin en 1834 a donne, ne venant pas de la Congregation, une allocution aux Dames de la Charite. C'est ainsi que Monsieur Robert Schumann avait une allocution aux Dames de la Charite que j'ai photographiee avant qu'elle ne soit mise en vente a I'hotel
Drouot et que j'ai publiee dans le tome XV. Curieusement Monsieur Vincent parle de Jeanne d'Arc au XVII° siecle.
Parmi ces ecrits accidentels, it faut signaler la presence, au milieu
des timoignages individuals ou collectifs , les cahiers du frere Robineau, secretaire de Monsieur Vincent . Je precise : it y a tres exactement 393
remarques qui comporteront - car elles sont deja imprimees - 393
notes . Car it est possible , et it est facile d'une certaine facon , de voir
cc qui a ate prepare pour Louis Abelly, ceci est souligne, pour que
Abelly n' ait qu'a recopier , cc qu ' il a bien fait.
Quant a la composition de la vie de 1664, au cours de la seconde
moitie du XVII° siecle, la biographic opere sa mutation. Elle commence a se situer, a se definir. Grande sera donc la tentation des
auteurs de biograpies d'emarger sur des oeuvres analogues et d'emprunter des facilites aux genres paralleles, a savoir: les panegyriques.
Et it y a du panegyrique et d'habiles gommages dans la vie de 1664.
II n'est pas opportun, tors-qu'on fai un discours funebre, de remarquer et de mettre en lumicre certains traits qui donneraient un certain fremissemcnt au portrait, le rendrait vivant en indiquant les
ombres et les lumieres, les grimaces et les sourires. Or, Monsieur
Vincent est absolument immobile. II est invariable dans 1'espace et
dans le temps, de sorte que I'on comprend fort Bien cc qui est inscrit
dans les litanies de Vincent de Paul: Monsieur Vincent " senex a
puero", cc qui peut se traduire de deux facons, c'est-a-dire que c'etait
un jeune vieux ou que c'etait un vieux jeune. 11 etait ne vieux ou,
qu'etant age, it restaitjeune. Facilites des oeuvres paralleles bien que
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Abelly ecrive " Je ne fais pas de panegyrique . La verite est fame de
I'Histoire".
N'oublions pas qu'il y a une dedicace a Anne d'Autriche alors
encore subsistante et qu'une dedicace en ce temps-la rapportait aux
auteurs. Dans l'histoire litteraire et religieuse, savez-vous qu'il v await
des prefaciers constitutionnels? Une preface, une dedicace rapportaient beaucoup. Un petit auteur comme Pierre Corneille essaic de
dedier "Le Cid" a Louis XIII. A ce moment-la, les finances royales
ne sont pas tres fournies. C'est pourquoi Louis XIII refuse et c'est
un bourgeois de Rouen qui a la dedicace, a son geste de mecene.
Cela rapportait trop, car au bout d'un certain temps, it y eut des
livres de dedicaces. "Premiere lettre au chancelier Seguier", alors
on lut mettait la premiere lettre. Il y en avait d'autres apres. Et puis,
on changeait d'ordre. A chaque fois cela raportait un petit quelque
chose. Au bout d'un certain temps, la manoeuvre etait trop manifeste et les dedicaces ne rapportaient plus rien. Mais en 1664, la dedicace a Anne d'Autriche etait un parapluie protecteur en meme temps
qu'une source frnanciere aupres du gouvernement.
On peut dire que l'auteur qui se refuse au panegyrique reste
fidele au genre de conferences sur un defunt. II offre le portrait du
bon et saint pretre. Le mot evoque l'image de Charles Borromee,
de Francois de Sales, du cardinal de la Rochefoucauld. Faut-il ajouter que la perspective d'avenir de Louis Abelly c'est la canonisation?
Le dernier chapitre: Pourquoi n'est -il pas rapporte de miracles?
- Parce que toute sa vie fut un miracle. Remarquez que Jean XXIII
utilisa le mane argument pour Saint Thomas d'Aquin disant: autant
d'articles, autant de miracles. Aujourd'hui encore, au sujet de la beatification de Frederic Ozanam, Paul VI tantot distait: it faut des miracles; tantot: ('oeuvre de la Societe, realisee pendant cent cinquante
ans, est un miracle.
Mais, la perspective etait bien la preparation d'une beatification.

Si l'on voit le contenu , l'inventaire critique et l'authenticite de
la vie de Louis Abelly, noun apercevons qu'il y a pas mal d'a peu
pres . La date de naissance de Vincent de Paul n' est pas 1576, rnais
Abelly est innocent . Est-ce que nous pouvons nous transporter au
27 septembre 1660 a quatre heures quarante-cinq du matin, au
moment ou Vincent de Paul cmet son dernier soupir terrestre ? l.'e•nterrement dolt avoir lieu Ic lendemain a dix heures . Quel age a-t-il?
II a l'age legal, c'est -a-dire qu'il a ete ordonne a vingt - quatre ans, done
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veur . N ous sommes a quatre heures quarante - cinq du matin . II faut
que pour le lendemain tout soil pref . Alors on met "ne en 1576 ou
environ ". C'est une ntaniere d'huiler de facon a cc quc la date puisse
osciller si possible. Mais on maintiendra long-temps 1576.
II y a une quantite de remarques qui sont des remarques detcrsives. Abelly, facilement fait passer un acte accompli un jour avec
un verbe a l'imparfait continuatif . "II celebrait la messe tous les
jours". Bien stir, chaquc lots qu' il lc faisait , car lorsqu' il trottait pendant six nuns de Paris jusqu'a Luton, Rennes et la Bretagne, it etait
diffrcile, ntcme a Frenneville, oir je me suis rendu sur place pour voir
son habitat, it etait bien difticilc de celebrer la messe. "I1 se confessait avant chaque messe" . Habituellement, it faut un confesseur, tout
au moms c'est l'usage commun . Or, noun ne voyons pas comment
durant cette periode it pouvait se confesser tour Its jours. " II eeait
trois hcures a la Chapelle, disait-on, le matin". Oui, incontestablement, chaque fois qu'il etait present, qu'il n'etait pas rnalade et que,
d'autre part, it n'avait pas de visite . 11 y a entre le texte d'Abelly
ct la r^alitr un espace variable mais qui est toujours guide par 1'edificati0n

Jc voudrais terminer en vous signalant la destinee de la vie de
Vincent de Paul, c'est - a-dire de vous signaler I ' histoire dont it allait
titre a la fois I'auteur et peat - titre le guide mystique, 6bouriffe et incertain . Car, si nous voyons lc nornbre d'editions d'Abelly, nous devons
tout de suite remarquer que cc ne sont pas des copies conformes de
la pre cedente. En particulier l'edition de 1891, annotee par un prctre de la Mission secret , tellement secret qu ' il s'appelle Monsieur
Pemartin . Monsieur Pemartin comrnet les crrcurs qu'a partir du
debut du XIX° siccle on commettait concernant la tote meme de
Monsieur Vincent . Parce que ]a tetc de Monsieur Vincent, figurezvous, se transformc apres sa mort. Quand au XIX", it n'etait phis
d'usage de porter la calotte, on lui it retire la calotte . Ceci s'cst fait
a Lisbonne en 1743 . Alors it n'a plus conserve qu'un petit toupet
de garde au milieu du front . Et puis, au XIX ° siccle, la calotte revenait d'usage . On la lui remit . 11 y avait des theories sur l'intelligencc
grace a Lavater qui disait qu ' il fallait une solide et vaste cervelle pour
titre intelligent . Alors la tote de Vincent gonfle . Son front devient
non seulement large et majestucux , it devient presque monstrucux.
Et suivant la vision des peintres, des iconographes ou des iconoclastes, noun noes apercevons qu'il y a des transformations et que Monsieur Vincent, comme un singulier mystique, ne test de progresser
et d'cvoluer pour sc rnettre a la mode du jour.
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permettant toutes les evolutions pour qu'on puisse remodeler et habitter Monsieur Vincent a la mode, voire pour lui fournir non seulement un habillement, une tote et un coloris de tete et meme un coloris des ycux. Car Francis Trochu, en 1942, n'hcsite pas a dire "Monsieur Vincent qui avait les yeux bleus". Nous sommes heureux de cc
temoignage tardif, car en realitC, si nous voyons les deux portraits
a la lois de Simon-Francois de Tours en habit de choeur ou en habit
de ville, nous apercevons bien qu'il avait un regard plutGt fonce. Nous
avons beau l'eclairer de toutes les facons, it reste clans la partie gauche, lorsqu'on le regarde, un demi sourire, clans la partie droite,
lorsqu'on le regarde, une certainc profondeur, je ne dirai pas noire,
mais grave, observatrice, scrutatrice. C'est dans cette complexite que
Abelly nous a laisses, mais nous a laisses non pas clans un etat innocent, dans la pire des situations, car it n'a pas su capter Ic dvnamisme
de Vincent de Paul. II eut fallu qu'il fut de la meme farnille, c'est-adire un peu plus mystique. 11 nous a donne tin monument, mais on
monument inacheve et propre a nous dcrouter.
-voudrais
vows faire simplement remarquer ou redire devant
Jr
nous cc que le cardinal jean Marie Lustiger disait au sortir officiel
du "Dictionnaire des Religions" ou se regroupaient a la fois le cardinal de Paris, le grand rabbin et le maitre de la mosquee . Le cardinal, Bans un discours exceptionnellement dactylographie, faisait
remarquer: "Dieu a cree l'homme a son image , mais ]' image de Dieu,
c'est un mystere et I'homme reste mystericux". Alors, nierci a Abelly
de nous avoir donn6 la possibilite do lc critiquer, de ne pas avoir
trop confiance en lui. Et merci a d'autres qui nous laisseront toujours entendre qu ' a travers le mysterieux visage de Monsieur Vincent un autre visage peut encore apparaltre.

QUEST IONS / REPONSES
1. - en ce qui concerne le tableau de Simon - Francois de Tours,
ilfaut, du point de vue bibliographique, consulter les dix volumes de Benezit
repris en 1980 par les editions Griind (Paris) qui nous fournissent I'inventaire
de toute Its oeuvres sculptees, gravies et peintes. Ce n 'est pas la premiere foes
que la question m 'est posit de l 'authenticite du tableau, c. a. d. de sa ressemblance aver I'original . Des Bens sont venus de loin, mime de Suisse, pour me
dire: Simon -Francois de Tours n'es pas tellement connu . - Permettez. D'Allemagne egalement des questions me sont posies. ,Je renvoie a I'encyclopedie de
Thiene qui comprend trente-neuf volumes aver cette indication mineure : "Macs,
Monsieur, je suis a Paris. Pourquoi ne consultez-vous pas un volume commence
en 1905 el fini en 1947 edite' a Leipzig ".
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tableaux: un, 95 rue de Sevres a Paris. Ce tableau a ite singuliirement restitui,
au moins trot's fois. J'ai pu avoir la photographic sur plaque du tableau vers
1900, 1910. La the a ce moment -la est beaucoup mieux decoupee, as de grisaille telle qu'elle a etc rajoutee apris coup. Deuxiimement, vous avez le tableau
qui se trouve a Moutiers-St. Jean, lequel tableau nous donne Vincent de Paul
en habit de choeur. Dans l'idition "Saint Vincent et la chariti ", vous trouverez cette reproduction mat's simplement en noir et blanc puisque !'edition ne comporte pas de couleurs a l'interieur. C'etait une premiere photographic que datalt
de 195.9. Depuis ce temps, une excellente remise en itat du tableau a iti faite.
Pour to photographic de ce tableau, it a fallu trois photographes. Le premier
est un allemand, Helmut Loose Niels, qui est venu de la part de Herder. It
est resti un mois a Paris. Je lui ai indiqui ce qu'il y avail a pholographier
dans Its dtfferents endroits y compris jusqu'a Richelieu. En reconnaissance,
it ma donne le cliche de Saint Vincent de Moutiers-St. Jean../c lui ai die que
jamais ce cliche ne devrait paraitre sur la premiere page d'une edition de Herder. A I'intirieur, taut que vous voulez. Deux autres photographes, d'une part,
mon neveu qui est photographe a Louxor, au CNRS, scut photographe officiel
de toutes les fouilles d'Egypte , et l'autre, que vous pouvez deviner, qui ne fait
de to photographic que depuis 1928. Pour arriver a bien cadre, a bien decouper, abeen chauffer, seules deux mauons a Paris font ce travail assez couteux.
De sorte que le portrait de Moutiers-St. , jean a servi 1 ° h./acre le poster qui
a etc edite par la FOGS; 2° vous le trouverez ensuite dans une autre revue "Dieu
est amour " dons laquelle la reproduction est plus exacte; 3° en images, mais
it faut prendre le dipliant.
Je vous signale d'autre part qu'au point de vue authenticite, quand peuton parler d'authenticite surtout en matiire pictorale? 11 y a une evolution de
la fete de Vincent de Paul a travers les siicles. 11 est devenu chauve uniquement
82 ans apris so mort. De son vivant, it n'itait pas chauve , it t'itait un peu.
Ce qui permet de dire que le tableau est verilablement le tableau de quelqu'un
qui a existe, it m'a fallu des rnilliers de ti rages pour bien isoler les dferentes
parties et, d'autre part, voir la dissymetrie du visage qui est particuliirement
perceptible dons le meilleur des quatre graveurs, tous des Flamands. Si vous
regardez to cote gauche, le visage est ouvert , si vous regardez le cote droit, le
visage est plutot ferme, triste. Si I'on faisait une image en reproduisant uniquement un cote et en le mettant sur l'autre , vous auriez un Vincent de Paul souriant , tandis que It Vincent de Paul en tableau ordinaire est plutot neutre, it
y a a la fois du sourire et de 1 'inquietude. Mat's, d'autre part, suivant l' eclairage, donne a to gravure, vous arrivez a le, faire sourire. C'est pourquoi, dans
"Monsieur Vincent parlc a ceux qui souffrent " ou "En priire avec Monsieur
Vincent ", vous voyez to manure dons It portrait est tourni et vous avez, avec
Simon Fran(-oh de T ours comme avec Rene Lochon, le mime visage souriant
et ma/i(icux.

3. - Que Saint Vincent soit un independant , ceci est particulierement remarquable et je pense vous en donner quelqu'exemples, quelques traits
dans la question de "L 'Ecole Francaise". Maintenant, son independance, vows
pouvez materiellement la voir daps sa recherche, comme on dit aujourd' hui, mais
it savait ce qu'il recherchait. Voyez comme it sail a la fois s'attacher et se dilacher. S'il s'agit de Monsieur de Comet, on n'en entend plus parler apris, ninon
pour les reclamation de cis "miserables lettres ". Il aborde Berulle , mais it
ne s 'attache pas a Berulle. It est du cote de Andre Duval (cf. !'article "Duval "
du "Dictionnaire de Spiritualite' ). Duval n'hesite pas a denoncer aupris du
Nonce, aupris de la Faculle de Douai, le voeu de servitude institue par Berulle,
car Berulle berullisait le Carmel, d'ou I'eclatement du Carmel, certains passant
a Bruxelles pour etre en-dehors de I'influence de Berulle. D'autre part, toute
une serie de protestations de Duval: "De quel droit un particulier introduit-il
un nouveau voeu qui n 'est pas un voeu de religion?" En ce qui concerne la
Congregation de la Mission, it est certain que Berulley etait violemment oppose.
Qui est-ce qui a soutenu Vincent de Paul? - C'est Duval. C'est dans le texte
du Carnal de Pontoise. Duval est toujours resti le conseiller dogmatique. On
n'avait pas le droit de s'opposer, Jul-on Nonce, a Monsieur Duval. Etant donne
que Duval itait nettemen t ultra-montain et savail Iris bien se tenir jusqu'en
1638, date de sa mort. je m'excuse de vous dire que certain procis en nulliti
qui agite I'opinion publique pourrait trouver dans Monsieur Vincent une petite
explication. Vous voyez d quoi je fais allusion , procis en nullite de manage
de Caroline de Monaco. S'agit-il du Droit gallican ou s'agit-il du Droit romain?
Vous savez que la question a etc poste en 1634 par Richelieu a Saint-Cyran
lequel Saint-Cyran a repondu que le manage de Gaston d'Orlians avec Marguerite de Lorraine etait valide suivant les rigles du concile de Trente. Il a
demanded Vincent de Paul, et Vincent de Paul a dit: le manage est douteux.
Le plus pauvre des elives canonistes sail qu 'une lot douleuse n 'oblige pas, reprise
d'ailleurs de la legislation gallicane all sujel du divorce de Napoleon I" avec
,Josephine Beauharnais. L'officiliate a correctement procede. Un ouvrage, une
biographic, Edouard Fournier, "L'origine du vicaire general el de Ill Curie",
Arras 1940. je l 'ai dans ma chambre all cas ore ... S'agit-il, pour la principaute, du Droll gallican ou du Droll romain?
je n'ai pas repondu a volre question. II etait Iris independant. Normalement , it aura it du donner la mime reponse que Saint-Cyran, surnomme 'Toracle de Notre-Dame". Quand it avail dit une chose. Malgri lout, it Ctail
independant.
Indipendance aussi a I'egard des autres congregations. je vous dirai ce
soir ce qu'il pensait des autres congregations, ceci huit fours avant sa mort.

4. - Dans votre question, it a deux autcurs qu'ils ne faut pas mettre Pun dans 1'autre , a savoir Saint Francois d'Assise probablement
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moi qui 1'ai pousse a ecrire la vie de Francois d'Assise etant donne la quantiti
de ligendes. "II a epousi dame pauvrete ". Vincent de Paul a epouse les pauvres. C'est tout a fail different. D'autre part, que cette ambiance d 'amour de
la pauvreti s'allie facilement aver l'amour des pauvres, soil pour dire le climat
favorable a la manure de se porter vers les pauvres.
En ce qui concerne Saint Bernard, je crois qu'il Taut placer la question
daps le domaine de I'affectivite bernardine ou cistercienne. On a pu voir daps
Saint Bernard le precurseur de la devotion au Sacri-Coeur. Egalement en ce
qui concerne les bras de la croix. Dans les entretiens aux Filles de la Chariti,
le role que Saint Bernard a joui dans la spiritualite de I'enseignement religieux
de I'Occident est assez complexe. Si nous parlons du caractire de Saint Bernard, nous nous apercevons qu'il est d'une douceur pars-evangelique. Il suffit
de voir ce qu'il assine, avec une sereniti constante et vigoureuse, sur ceux qui
ne pensent pas comme lui. Cf. ses dimeles avec Abelard. Egalement ce qu'il
dit dans le domaine tout particulier de ses rapports avec le midecin. Ce sont
de viritables insulles. Beaucoup de personnes me disent : quel mauvais caractire.
L'entreprise cistercienne: voyez plutot le livre de Zakar sur "La tradition
cistercienne ", car it est difficile de savoir qu 'est-ce qui est vrai des Memoires
chronologiques de Robillan d'Avrigny et, d'autre part, de ce que Von considirait comme la veritable tradition cistercienne . fly a aussi la toute la querelle
entre augustiniens, bernardins, une querelle extremement complexe qui a eu sa
repercussion sur I 'Histoire de Port-Royal, la maniere dont la Mere Angelique
a fondi l'Institut du St. Sacrement en se detachant des cisterciens.
L'influence de St. Bernard m'apparait comme minime dans le cas de Vincent de Paul. Cela faisait bien de titer S. Bernard. Les phrases n'etaient pas
mauvaises, mais pas au-dela, d'apris I'inventaire. 11 ne citera jamais un ouvrage
de St. Bernard.

5. - ('influence de St . Augustin - I'homme faible, pecheur.
Votre question rejoin! une procession de questions qui me son ! posies depuis
1949. Est-ce que Vincent de Paul a muri dans I'ambiance de Port-Royal? Une
riponse en deux temps , trois mouvements , est absolument nulle. Ce que nous
pouvons constater, c'est le sens des contraires , des contrastes, qui se trouvent
dans Vincent de Paul. Si vous prenez la conference sur ''L' humilite", qu'il
Taut definir relation a Dieu et non pas par rapport aux hommes. La position
de Vincent de Paul esl: de noes-mimes, nous ne sommes capable que de picher.
Le dernier paragraphe des R?sale communes: "Quand vous aurez fait tout cela,
dites que vous etes des serviteurs inutiles ". Remarquez que c'est le texle de Saint
Luc, son evangile prefere. Nous ne sommes que misere, peche... Mats, d'autre
part, d y a un autre aspect, c'est la vigueur de 1'activiti de Vincent de P. 11
ne doutait pas de sa solidite. Son indipendance, dont j'ai parli. Si vous prenez
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le premier chapitre des vertus dans Abelly, vous avez cette phrase: "Nous avons
la toule-puissance de Dieu en nous ". A ce moment-la, it ne s'agit pas de douter. L'opposition, la complimentariti: "De moi- mime je ne puffs Tien " de fawn
a ce que le sujet s'appuie sur une viriti ivangilique et sur une presence de Dieu
qui est invincible . Les maximes du monde sauteront, le monde s'ivanouira comme
un nuage, mais la veriti revilie est plus vraie que lout ce qui se volt . Les viritis
eternelles, invisibles, celles-la sons solides el noes avons la toute-puissance de
Dien en nous . Ce qui fail que son humiliti ne peut pas itre itudiie, ni mime
exposee, sans rapport a sa magnanimile, et a la deuxieme phrase: "ilargissons
not" coeur ". "Un coeur a la dimension du monde ", comme l 'a traduit le Pere
Naidenoff. Ce nest pas quelqu 'un qui fait de !'introspection divoranle. Nous
avons un homme extrimement vigoureux du point de vue physique et qui n'hisitera pas dans des aventures.

6. - Quelle est la signification du mot " philosophe francais"
appose sous la statue de Vincent de Paul en 1822?
C'est une imposture. Premieremenl, s'il s'agit de la philosophic en France
au XVIII' siecle, ily a un terme qui esl utilise, c'est le siicle des lumiires.
Ces Lumieres ne soft pas tree fortes. Le XVIII' siecle n est pas caractirisi en
France par un siecle de grands philosophes. Il a des juristes, lee que Montesquieu; it a des politiciens, des critiques. Ily a surtoul jean Jacques Rousseau
qui a une idle de la nature bonne qui est dipravie par la sociiti. Mais encore
dans It dernier numiro de "France Catholique-Ecclisia ", ily avail un article
de Pierre Chaunu au sujet du siecle des lumiires . On peat dire que le XVIII'
s., est un siecle de philosophies au stns mineur du mot. D'autre part, c'est le
siicle qui a le mieux iclaire la langue francaise mais non pas la pensie.

7. - Jansenisme - authenticite d'Abelly -?
Celle remarque, grand merci de 1 'avoir posie. Immidiatement on a accusi
Abelly de n'avoir iti que le valet des jisuites. Ceci vous le trouvez dans le "Diclionnaire critique ". D'autre part , it est asset evident qu 'il a laissi de tole pas
mal de choses, car en 1664, it ne s'agissait pas de dire que Vincent de Paul
avail iii en relation aver Port- Royal et en relation amicale a eel point que Vincent de Paul, condamnait un certain jean Jacques Olier el Monier Picoti. Plus
lard, dans sa .sereine naivete, Pierre Collet disait que si la deposition de Vincent
de Paul au procis de St. Cyran existait, le monde serail renversi. Or cette deposition conservie soigneusement dans les papiers de Jacques Lescot, se trouve actuellement a la Bibliotheque Mazarine.
Anted I)ODIN C.M.
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L'HISTORIOGRAPHIE VINCENTIENNE
SELON LES EPOQUES CULTURELLES

1. - S. Vincent a l'epoque de 1'illuminisme: Pierre COLLET
2. - S. Vincent a l'epoque du romantisme
3. - S. Vincent au temps de l'ecole " methodique " ou "positiviste"
4. - S. ('intent a l'epoque de 1'fcole des "ANNALES" et de la "NOUVELLE
IJIS7'OIRE

Luigi MEZZADRI C.M.
Collegio Alheroni
PIACENZA

Dans "Les nouvelles considerations sur I'histoire" (1744) Voltaire affirmait que l'histoire n'est pas un genre immuable. He depend
du progres scientifique general. C'etait 1a une intuition trop en avance
sur son temps. Et pourtant, cette intuition se trouve amplement confirmee, par la suite.
Nous en trouvons unc preuve evidente clans I'historiographic
vincentienne. Depuis ABELLY jusqu'a aujourd'hui, les biographies
de S. Vincent se presentent comme expression d'une culture, dune
facon de comprendre l'histoire et ('interpreter le saint.

1. - Saint Vincent a l'epoque de l'illuminisme : PIERRE COLLET
Les Superieurs de la Congregation, apres la mort de S. Vincent, se sont toujours preoccupes de preserver ('image du Fondateur
de lectures non conformes et d'interpretations divergentes de la pensec
de la Communaute.
Vers 1738, on propose a Pierre COLLET (1693-1770) missionnaire de grand renom a I'epoque pour son activite de publiciste,
d'ecrire une biographie de S. Vincent.
COLLET est ne a Ternay ( Loir-et -Cher) le 13 aout 1693. 11
entre au Seminaire de Le Mans, confce depuis 1645 a la Congregation. A la fin des etudes clericales , avant ('ordination, it entra dans
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la Congregation de la Mission. II y fit les Voeux le 7 septembre 1719
et fut ensuite ordonne pretre. Aussitot !'ordination it fut charge d'enseigner la theologie , se faisant remarquer, en un moment critique
pour les missionnaires francais , divises a propos de ('acceptation de
la Bulle "Unigenitus" et I'appel a un Concile, par son zele antijanseniste. Il fut professeur de theologie a Saint-Lazare, puis en Bretagne avant de revenir a la Maison-Mere , ou it etait reclame sous la
pression de I'archeveque de Paris, Charles de Vintirnille. 11 fut charge,
a la demande du Cardinal Fleury, alors premier ministre, de mener
a terme le tours de theologie de Tournely. Il vint a Paris en 1731
et acheva (' oeuvre en 1761. Dans le meme temps it publia plusieurs
ouvrages de theologie, del droit-canon, d'histoire et de spiritualite.
Pour cela it est considers comnsc I'un des formateurs du clerge du
XVIIP siecle. Attaquc durement par la revue janseniste "Les nouvelles ecclesiastiques " it fut considers comme l ' un des theologiens
les plus importants de son epoque.
Bibliographie
E. ROSSET, "Notices bibliographiqucs sur les 6crivains de la CM ." 1° s. AngouIa"me 1878 pp . 33-81.
P. COSTE , "Monsieur Vincent" T. III pp. 557-561 Paris 1934M. BERNOS, "L a pastorale des laics clans ('oeuvre de P. COLLET , Lazariste" in
"Vincent de Paul" Roma E.L..V. pp. 289-309 (presentation des oeuvres dans
I'urdre chronologique).

Collet n ' avait pas beaucoup d'aptitude pour le travail historique, lui - meme le confesse: "mon inclination me portait ailleurs"
(Preface 1). Fils de son epoque, it avait des pretentions vaguement
encyclopediques . Il ecrivait trop et sur sous les sujets.
En cant qu'historien de S. Vincent, it a publie "La vie de S. Vincent de Paul, instituteur de la Congre)ation de la Mission et des Filles de la
Chariti " a Nancy, chez A. Lescure, 2 tomes, 1748. Le tome I comporte (6)-XVIII-588 pages, le tome II, X-616 pages. Entre 1748 et
1899, it y cut 69 editions frant;aises dont 22 reproduisaient !'edition
abregee en un seul volume paru en 1762. II y cut aussi des traductions italiennes (1761, 1774, 1854, 1856), des traductions espagnoles (1786 , 1849) et des traductions anglaises ( 1846).
L'ouvrage se divise en 9 livres;
I livre: La situation en France. S. Vincent, de sa naissance a
1617 (Chitillon), difusion des Charites en France.
2 Iivre: Du retour de Chatillon a la mort de Berulle (1629), fondation de la CM (1625), retraites aux ordinands , premieres rencontres avec Ste. Louise.
3 Iivre: La maison de Saint-Lazare, les conferences ecclesiastiques : les seminaires , la fondation des Filles de la Charite , les rapports avec Saint-Cyran.
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Chantal et la Visitation, les diverses activites jusqu'a la fondation
de Genes.
5 livre: Madagascar, la Pologne, le Jansenisme.
6 livre: Les Missions populaires, la mort de S. Vincent.
7 livre: Les versus du Saint.
8 livre: L'histoire des Missions populaires.
9 livre: I.e tulle du Saint.
La biographic de Collet est encore tributaire du genre hagiographique. Comme dans "L'Histoire de Charles XII" de Voltaire
(1731) et clans "History of the Reign of the Emperor Charles the
Fifth" (1769) de W. Robertson ( + 1793) la personnalite est etudiec
en fonction d'une We. Par analogie avec "Le siecle de Louis XIV"
de Voltaire ou tout est "sauvage", c'est-a-dire tenebre, jusqu'au
moment ou survient le heros (le Roi Soled pour Voltaire et, pour
Collet, Saint Vincent).
En ce temps, les historians etaient encore prisonniers de
la vision humaniste, salon laquellc les societes sont modelees par leurs
guides. Pour cette raison, chez Voltaire comme chez Collet, les personnages principaux sont au premier plan, tandis que la foule est
rangee clans une espece de tranchee a ]curs pieds. La these de fond
de Collet est de mettre en exergue I'activite du saint "qui ne s'est
jamais lasse de faire du bien... qui n'avait pas fini une bonne oeuvre, qu'il en commentiait dix autres... D'un saint qui sans sortir de
Paris, mettait en mouvement la France et la Grande-Bretagne, ]'Italic
et la Pologne" (Preface II). Pour le biographe, S. Vincent aurait fait
plus d'aumones clans les trente dernieres annees que de nombreux
souverains ensemble dans un siecle. Tandis que vers la fin du siecle
J. BOSWELL (+ 1795) ecrira un chef-d'oeuvre avec la biographic
du Dr. JOHNSON dans laquelle it decrit I'homme vrai et vivant
clans la complexite de ('existence, clans le changement des attitudes
et des sentiments, clans une croissance realiste, Collet nous presence
simplement le saint qui nait tel. Comme le Roi-Prophase David, Vincent tire de ]'experience rurale deux vertus: la vigilance et l'humilite
(1,6). Mais dans le dernier livre, it suit pas a pas Abelly. Sa fation
de proceder est penible, le projet improvise et le style mauvais. Le
choix chronologique est force. Comme le fera remarquer tres justement Coste, one vie aussi complexe que Celle de M. Vincent ne peut
pas etre ecrite avec le procede d'analyse d'un L.A. Muratori.

2. - Saint Vincent a !'ipoque du romantisme
En 1804, parait une nouvelle edition de Collet qui marque la
reprise des etudes vincentiennes et le renouveau des deux cornmunautes. A la suite de cette edition, de nombreux ouvrages viennent
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publierent des ouvrages de vulgarisation , citons EmmanuelJoseph
BAILLY co-fondateur avec Ozanam des Conferences de S. Vincent
("Vic de Saint Vincent de Paul" cn 1850), Louis VEUILLOT qui
en 1854 publia une breve "Etude sur Saint Vincent de Paul". Mais
les deux ouvrages les plus significatifs de cette periode sont ceux de
MAYNARD et de BOUGAUD.
a) Michel- Ulysse MAYNARD (1814-1893)
Chanoine honoraire de Poitiers , sa vie est celle d'un chercheur.
11 a ecrit 2 volumes sur Pascal (1850) et publia une edition des "Provinciales" (2 vol. 1851) Bans laquelle 11 soutient , comme J. de Maistre et Chateaubriand, la these du "mensonge" de Pascal . II a aussi
ccrit sur Voltaire (2 vol. 1867), sur Cretineau Joly (1875) et collabora avec Veuillot ii "L'Univers".
En 1860 sort " Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps , ses oeuvres,
son influence ", 4 volumes Paris chez Bray (I, XXIV- 456 pages; II,
476 pages ; III, 496 pages; IV, 488 pages).
Il avail pu travailler a Saint -Lazare avec l'aide de l'archiviste
d'alors Gabriel Perboyre. Son plan est le suivant:
Livre 1: jusqu'en 1617
Livre 2: les galeres et la Barbaric
Livre 3: la Congregation de la Mission
Livre 4: le reformateur du clergc
Livre 5: S. Vincent et le jansenisme
Livre 6: les Missions populaires
Livre 7: les Filles et les Dames dc la Charite, les hopitaux
Livre 8: le Conseil de Conscience (ou it parle de 1'activite politique et des Provinces devastees).
Livre 9: la mort (cc livre it un caractere fort funcbre car it y
raconte la mort de tous ses amis et la rnaladic d'Almeras)
Livre 10: canonisation et vie posthume (il y raconte le sac de
Saint-Lazare, l'histoire des reliques et la translation de 1830).
L'ouvrage est ecrit dans un syle plaisant , i nais it lui manque
le sens critique . Il ne fut merne pas au niveau de Sainte - 13cuve,
Michelet , Carlyle, Sabatier ou Renan dans le genre hagiographique.

b) Louis - Victor - Emile BOUGAUD (1824-1888)
Apres avoir enseigne la dogmatique et l'histoire de l'Eglise, it
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fut secretaire de Dupanloup . Il a public une " Histoire de Sainte Chantal" (2 vol . 1861) tri s critiquee, une biographic de Sainte Monique,
et son ouvrage le plus important " Le christianisme et les temps presents"
(5 vol. 1872 - 1874 ). 11 mourut alors qu'il venait d'etre nomme eveque de Laval.
L"`Histoire de Saint Vincent de Paul " fut editee apres sa mort. 2
vol. Paris, Poussiclgue , 1889 (I, XII - 488 pages; II, 428 pages).
Le plan de l'ouvrage est fort clair et bien coherent:
Livre 1: la preparation (jusqu 'en 1625)
Livre 2: la reforme du clerge
Livre 3: les armees de la charite
Livre 4: S. Vincent devant la misere (1642-1652)
Livre 5: l'expansion des deux communautes dans le monde
(1652-1660)
Livre 6 : la mort , le culte et la posterite.
Cette biographic eut pas mal de succes . Moins lice aux sources
que celle de Maynard , elle se caracterise par sa recherche du drame.
"Le drame interieur attire nos contemporains " voila cc qu'il ecrivait a Monseigneur D'Hulst en 1896 . Bougaud y reussit parfaitement,
merne si cela demandait le sacrifice de la rigucur historiquc.

3. - Saint Vincent au temps de l'ecole "methodique " ou " positiviste"
Avec la creation de "La Revue historique " en 1876 nait en France
une nouvelle conception de l'histoire qui domina jusque dans les
annees 1930. C' est I'epoquc du reve de I'objectivite totale, de I'aveugle confiance dans les documents et pour qui l'oeuvre de l'historien,
selon I ' enseignement de Ch. V. LANGLOIS et CH. SEIGNOBOS,
ne serait rien d ' autre que de rassembler les documents et les coudre
ensemble.
C'est sur cette base que wont etre tentees diverses initiatives,
parmi lesquelles Ia premiere fut " L'Histoire de l'Eglise " dirigec par
FLICIIE et MAR"I'IN. C'est a cette lumiere que doit se comprendre l'oeuvre de COSTE comme aussi de quelques autres historiens
de S. Vincent.

a) Pierre COSTE (1873-1935)
II est nc a Tartas , dans les Landes, non loin du Berceau. Tout
jeunc it entre clans la Congregation , d'abord au Berceau et ensuite
a Dax pour le Seminaire Interne . Malgre une sante toujours deli-
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apres son ordination sacerdotale en 1896, it se consacra a I'enseignement et a la recherche. Autodidacte, it se met a frequenter diverses archives. Cc furent alors les annees de preparation comme specialiste. 11 notait ses decouvertes en pas mal de champs qui l'interessaient (Ecriture-Sainte, philosophic, sciences) sur des cahiers qui
devinrent rapidement fort nombreux. II etudia diverses questions relatives a Saint Vincent. En 1908 l'archiviste de Saint-Lazare meurt
et en 1909 Coste occupe cc poste.
A partir de 1911 it commence a travailler sur la correspondance
de S. Vincent, mais son but n'etait pas de la publier. Cc fut le Pere
VERDIER qui depassa cette pour ancienne de la communication
aux externes. Apres cela it y cut "Les entretiens", "Les Documents"
et la "Table alphahetique".
Apres cela, Coste s'etnploya a ecrire la vie de S. Vincent. On
trouve la bibliographic de Coste dans "Annales" 101 (1936) p.
227-232.
L'oeuvre majeure de Coste est sans aucun doute, "Legrand Saint
du grand siicle, Monsieur Vincent " 3 vol, Paris, Desclee de Brouwer, 1932
(1, 542 pages; II, 744 pages; III, 640 pages). Une seconde edition
suivit en 1934. Cette oeuvre a etc traduite en italien (Roma, 1934)
et en anglais (Londres, 1934-1935).
Le plan est ainsi:
La preparation
- enfance, jeunesse jusqu'cn 1605
- la captivite, Avignon, Rome
- de 1609 a 1613
- sejour dans la famille de Gondi: Folleville
Les fondations
- Chatillon
- confreries de la Charite et Missions
- rencontre avec S. Francois de Sales et Ste. Chantal
- debuts de Ia CM.
- le pricure de Saint-Lazare
- rencontre avec Louise de Marillac
- fondation d'une "Charite" a 1'H6tel-Dieu de Paris
- la reforme du clerge
Les institutions
-

les Dames de la Charite
les Filles de la Charite
la Congregation de la Mission
les Conferences du Mardi
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- retraites aux ordinands
- les Seminaires
- les retraites ecclesiastiques
- la reforme de la predication
- 1'episcopat
- la reforme des Ordres monastiques
- les enfants trouves
- les mendiants
- les prisonniers
- les galeriens
- les esclaves
- l'assistance aux Provinces devastees
- les malades, les alienes, les orphelins
Les oeuvres de sanctification
- les retraites spirituelles
- les Missions
- les petites Ecoles

La Cour
- S. Vincent a ]a Cour
- le Conseil de conscience
Le jansenisme
- Saint-Cyran
- les polemiques sur "L ' Augustinus"
- la lutte pour prevenir les infiltrations jansenistes
La Visitation
Relations avec certains Fondateurs et certaines Associations
- Bourdoise, d'Authier, Olier
- la Compagnie du Tres-Saint-Sacrement
- la Societe des Missions Etrangtres
La .grace et la nature
-

le Saint
I'homme d'action
la journee de S. Vincent
la doctrine spirituelle
les portraits
maladies et mort
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La vie p osthume
- beatification et canonisation
- les reliques
- le culte
- les biographer.

Dans une oeuvre d'une telle importance , cc qui frappe c'est un
"Avant - propos" fort bref . Mais pour qui connait les ecoles historiographiques, les sous - entendus sont evidents . Son intention est de
publier une vie complete. Voila pourquoi "ce ne sera donc pas une
de ces biographies qui se contentent de raconter les faits les plus saillants d'une existence , effleurant a peine les autres ou metne les laissant entierement dans I'ombrc" ( p. 15). L'ecole romantique concoit l ' oeuvre d'histoire et particulierement la biographic comme le
recit de la valeur ideale d'une personne . Et en cela Voltaire avait
etc le maitre quand it ecrivait "on est persuade que l'histoire d'un
prince n'est pas tout cc qu'il a fait, mail cc qu ' il a fait de digne d'etre
transmis a la posterite ". On peut lire aussi un sentiment de repulsion devant ces biographies trop sectorielles et reductrices qui tentent de recueillir la complexite d'une existence aussi riche a travers
un aspect partiel.
La presentation avarice avec une profession de foi clans 1'ecole
"methodique " ou "positiviste " " vie complete , mais aussi vie critique, c'est - a-dire degagee des legendes qui auraient pu s'y glisser avec
le temps, comme it s'en glisse clans toutes les vies des saints". La
tendance au panegyrique et ('amour du merveilleux sont des defauts
frequents chez les hagiographes, et cola rend difficile le devoir "du
veritable historien ". Coste fut fidele a cette consigne . L'exceptionnelle connaissance des documents , le sens critique toujours en eveil
Pont amene a faire table rase de beaucoup de lieux communs ou de
legendes hagiographiques ( de la date de naissance jusqu'a la substitution a la chaine du galerien). Pour les points particuliers comme
pour l'ensemble de l'oeuvre it faut admirer la minutieuse reconstruction des faits a travers un controle des sources , une critique interne
et externe des documents et des conclusions toujours equilibrees. Un
certain nombre de chapitres sont des essais d'abord proposes aux chercheurs clans des revues et des monographics , verifies dons la confrontation critique avec d'autres specialistes de 1'epoque . Et cependant, Coste cast un erudit plus qu'un historien. Cela a etc ecrit par
Paul RENAUDIN et it semble qu ' il faille souscrire a ce jugement.
Le but de l'historien nest pas seulement dc recueillir les documents,
de les etudier dans un esprit critique et une fois reconnue leur
"verite" les rassembler Fun apres l'autre. On demande heaucoup
plus d'un historien.
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- it dit enormement de choses sur S. Vincent, mais it n'a pas
pris asset de soin pour montrer lc developpentent et le dynamisme
de son existence. 11 dit tout sur les faits mais it ne lit pas au-dela do
ces faits . II s'agit plus d'une photo que d ' un portrait;
- 1'etude en premier plan de la plante empeche de cucillir ]'ensemble. Son oeuvre est trop "le grand saint" et peu "le grand siecle";
- le meme projet d'ensemble nous revelc un auteur qui Bait
tout de celui dont it parle , mais qui ne domine pas assez son sujet.
Nonobstant ces remarques, it faut dire que le merite de Coste
c'est qu'avec lui, finalement S. Vincent entre dans le domain de I'histoire en sortant de cc halo un peu vaporeux de I'hagiographie du
"saint des pauvres". A partir de la, on peut dire que si Abelly reste
indispensable comme source, Coste reste un pilier solide et un point
de reference definitif.

b) Henri BREMOND (1865-1933)
"Bfrulle et Vincent de Paul ", dans " Histoire littfraire du sentiment
religieux en France depuis la fin des guerre de religionjusqu 'a nos fours", tome
III/l: "La conquete mystique . L'Ecole francaise, Nouvelle edition, Paris
A. Colin 1967, pages 199-228.
Ecrivain de valeur , doue d ' un talent exceptionnel et d'un style
seduisant, capable d'orchestrer des textes, de soulever des hypotheses, et grace a sa magic des mots, de tout transformer en sensations
et en impressions, it fut un maitre de premiere valeur. Apres la publication de ses travaux , on pout le discuter mais on ne peut plus l'ignorer. II a etc compare a unc abeille qui suce cc qu'il y a de meilleur,
mail aussi celui qui pique, non seulcment les autres chercheurs mais
les saints eux-memes et les auteurs faisant l'objet de ses etudes (toute
sa vie fut une continuelle " corrida " de disputes enflammees ). Sa biographic de l'abbe de Rance, fondateur de la Trappe, a etc decrite
comme "penetrante jusqu'a la cruaute, pleine de verve jusqu'a 1'irreverence et vigoureuse comme un libelle" (G. De Luca).
Bremond n ' etait pas un theologien , c'est un litteraire . Pour lui,
la mystique etait poesic rnais 11 nest pas un esthete vain. Certaines
de ses approches nous coupent le souffle et ses analyses ont le tranchant precis et sur du chirurgien de classe qui taille dans Ics profondcurs et va jusqu'a 1'esscnce du probleme.

S. Vincent a etc etudie Bans le Me volume. Apres l'humanisme
devot (Vol. I) et l'invasion mystique (Vol. II), Bremond nous fait
decouvrir le panorama de la spiritualite francaise dans sa maturitC:
l'Ecole francaise. Selon Iui, la spiritualite franc aise est essentiellement bcrulienne, mais elle comprend aussi des elements plus vastes
et va jusqu'a se confondre, clans les volumes suivants, avec le mcilleur de cc qui s'est ecrit au XVIIP siecle.
Selon un choix qui nous laisse perplexes, it situe S. Vincent Bans
le sillage direct de Berulle., aussitot apres I'Oratoire, comme l'hcritier le plus illustre du Cardinal. Bremond a lu avec attention la biographic de S. Vincent ecrite par Abelly, et ses ecrits clans ]' edition
de 1881 qui n'etait pas clans le domaine public. II trouve dns les ecrits
de S. Vincent "riches de doctrine, eclatants d'humour". Il n'y a
pas rencontre "une seule ligne banale" (III, 245). Les elements qu'il
recucille se situent a dcux niveaux: psychologique et spirituel. En
commencant a parler de S. Vincent, it rectific ]'image qu'on s'en
ait fait de distributeur de soupe. Il critique aussi l'idee de la simplicite du saint : it voit en lui une ame pleine d'ambition et de souplesse
(224), une ame vibrante, toute en nuances, un esprit curieux et complexe (223). Vincent etait un homme complet "pour kre vraiment
charitable, it ne suffit pas d'avoir bon cocur, ii faut encore avoir une
imagination vive et precise" (226). A travers quelquc citations, it
s'attache a ciseler un S. Vincent tout en profondeur. Il en fait ressortir toute la tendresse et 1'exquise sensibilite "souple comme celle
d'un enfant ou d'une femme" (234).
Bremond qui n'a jamais aime les jansenistcs n'a aucunc difficulte a comparer S. Vincent avec eux. Pour lui, S. Vincent "n'ctait
pas moins intelligent que Ic grand Arnauld, moins livresque sans
doute, moins docteur en Sorbonne, mais plus serieux, plus fin ct plus
Cleve" (236). Les critiques du livre "Dc la frcquente communion"
sont louees comme un chef d'oeuvre de logique, de clairvoyance et
d'ironie (237). Chaque fois que S. Vincent aborde un sujet, it cn
exprime le sens et le replace clans une synthese plus vaste (ib.). Cette
intelligence aigiie est a la source de la bonte, car S. Vincent "n'a
pas moms d'esprit quc de coeur, ou si on veut, le coeur en lui Cleve
I'esprit tout comme ]'esprit Cleve le coeur" (241). Son humilite aussi
Ctait fille de son intelligence, it etait en quelquc sorte connaturel a
S. Vincent de percevoir ses propres limites "a 1'encontre d'une suffisance solennelle et tranquille" (243).
Apres etre a11e ainsi au fond des chores, Bremond etudie 1'ascese spirituelle chez S. Vincent. La saintetC de Vincent ne se presente pas comme une lignc continue. Sa conversion n'a pas etc determinee par des motifs philanthropiques "cc West pas I'amour des hom-
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rendu vraiment et efficacement charitable, ce ne sont pas les pauvres qui l'ont donne a Dieu, mais Dieu qui 1 ' a donne aux pauvres"
(246).
Dans cette conversion , la presence d'un element catalyseur a
ete decisive : le milieu de la contre-reforme francaise avec Berulle et
Francois de Sales. Apres quelques citations de Berulle, Bremond conclut que chez S. Vincent, le theocentrisme est devenu principe d'action (251). S. Vincent s'abandonne a la volonte divine, it a assimile
I'enseignement des maitres et it est devenu un des plus grands saints
de ]'action , " Le plus grand des hommes d'action , c'est le mysticisme
qui nous 1'a donne" (257).

c) Jean CALVET (1874-1965)
Jean CALVET a ete l'un des meilleurs specialistes de la spiritualite du XVII° siecle . Des 1913 it publia tin premier travail suivi
d'autres articles, le tout aboutit en 1948 a son "Saint Vincent dt Paul",
Paris. Selon Calvet, S. Vincent ne fut pas seulement un homme de
charite, mais un homme de genie, capable de comprendre son temps
et d'interprcter les exigences de la reforme catholique.
II suit S . Vincent clans ses debuts (jusqu ' en 1610 ), puis a travers les etapes de la saintete (1610-1625) sous le regne de Louis XIII
(1625-1643), puis vient la periods du role national (1643-1653) et
enfin mondial, jusqu'en 1660. Scion Calvet, S. Vincent fut un homme
qui progressa lentement vers la saintete. La rencontre avec Berulle
II ce temperament dominateur" fut pour Vincent decisive. Pour etre
seduit , it fallait que M. Vincent rencontrat un saint , ce fut Berulle
(63). Mais le futur Cardinal, s'il fut pour lui un guide ne devint pas
un ami. Ces annees furent pour Vincent des annees de murissement,
it progressait do jour en jour "chaquc jour cst le disciple de la veille"
(104). Vers 1622 it fut gueri d'une tentation d'incredulite et it se
trouva finalement Iibre d'aller "vers la terre et les hommes de la
terre" (110).
Calvet met en relic ]'absence de systeme dans la spiritualite de
S. Vincent: ce n'etait pas un faiseur de systeme "il attendait, pour
reussir une formule, que ('experience en fasse tomber ce qu ' elle avait
d'inutile et d ' inadapte" (67). Tout en etant berulienne dans ses frincipes et ses lignes fondamentales, la spiritualite de S. Vincent etait
moins nourrie de metaphysique et davantage tournee vers ('action
(67). Alors que Berulle etait christocentrique, S. Vincent, lui est anthropocentrique , " Berulle aime Dieu en Dieu , S. Vincent aime Dieu
dans les hornmes " (382).
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periodes. Deux dates constituent I'axe de 1'evolution de la vie du
Saint. Autour de 1620, sa spiritualite se tourne vers I'action. Apres
1640, par contre, elle nait de l'action; aussi pour Calvet, la spiritualite de S. Vincent est une spiritualite de l'action. Mais cette action
n'est pas une improvisation, elle nait d'une idee solide de Dieu: Dieu
est tout , l'homme n'est rien. L'homme ne peut preceder la volonte
de Dieu, it ne peut que la suivre en se detachant de Iui-meme, mais
cet ctat d'indifference n'est pourtant ni apathie, ni quietisme . Le chretien dans 1'etat d'indifference est "un homme aux aguets". Dans
('amour et avec l'amour, it se produit comme une concentration des
forces.
L'oraison, chez S. Vincent, n'a pas sa fin en elle-meme. On
dirait, note Calvet, "que S. Vincent se mefie quelque peu des graces exccptionnelles que rerioivent les grands mystiques dans l'oraison" (388). L'oraison alimente les forces du chretien, elle devient
"plan d'action et point de depart de l'action " (387). Les modalites
de cette action se deduisent de la causalite instrumentale : les pretres
sort instruments de Jesus-Christ, its sont rendus tels par la participation a l'unique sacerdoce du Christ. Cette participation ne vient
pas de la communication d'un pouvoir, mais d'unc certaine continuitc de personnes. Aussi, doivent-ils adherer au Christ par la priere
"qui a sa source dans I'amour et dans faction, dans faction par
I'amour" (389).
Mais ('amour doit s'appuyer sur l'humilite: I'humilite Bans l'action puisque c'est Dieu qui est l'auteur de tout, I'humilite de l'intelligence qui exclut le desir immodere de savoir et le dcsir des graces
mystiques, I'humilite enfin de la communaute. De I'amour de Dieu
et dc I'humilite, nait ('amour pour les freres. S. Vincent cut "le don
de I'hurnanite". Mais it n'y a cu aucun saint comme lui pour aimer
I'honrrne, "le visage de I'honinic" et pour aimer Dieu dans ses freres.

4. - Saint I'incent a l 'efpoyue de l 'Ecole des ''AANALES'' et dr la "Nourellc hntoire"
A la fin des annees 30 est nee en France une vigoureuse reaction contre "I'ecole positiviste". Les maitres de cc mouvements furent
Lucien FEBVRE (1878-1956) et Marc BLOCH (1886-1944), les continuateurs sont aujourd'hui Fernand BRAUDEL (ne en 1902) et
"L'Histoire Nouvelle" de Jacques LE GOFF, Emmanuel LE ROY
LADURIE et Marc FERRO. Les caracteristiques de cette Ecole sont:
- le refus des "trois idoles de la tribu des historiens" (F.
SIMIAND) a savoir: I'idole individualiste (conception de l'histoire
comme histoire des individus, des "grands hommes" et non pas des
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- la victoire du "temps long": un probleme mesure en "temps
court" est peu explique parce qu'on ne fait pas attention aux resistances, a la force des habitudes et au rapport avec la force d'inertie;
- l'histoire devient alors presque la science synthetique des
sciences humaincs, en tant qu'elle use de l'anthropologie, de la
psychologie collective, de la sociologie et de la geographie;
- d'ou un nouveau concept du "document" qui n'est plus
constitue par un morceau de papier, mail est document la serie des
prix, la legende populaire, les ustensiles de la vie quotidienne, la photo
aerienne d'une campagne.

a) Igino GIORDANI ( 1894-1980)
Meme s'il est contemporain de la generation des "Annales" I.
GIORDANI avait une toute autre preparation. Sa connaissance de
la Patristique le rendait attentif a cueillir la saveur de certaines citations et de certaines initiatives. Les 4 volumes de "Le message social
de fisus" (1935-1947) l'ont amene a etudier S. Vincent dans la ligne
des maitres de la doctrine sociale do l'Egiise.
"Saint Vincent de Paul, serviteur des pauvres" Rome 1959 avec une
seconde edition en 1981 et une traduction en espagnol, est davantage organise scion le point de vue des oeuvres que de la chronologie. Le recours aux sources est irreprochabie, mais la mice a jour
historiographique laisse a desirer. Une fois de plus, la lecture des
sources n'est pas accompagnee ou precedee d'une description du
milieu. Mais, lorsque Giordani ecrit, I'Ecole des "Annales" n'ctait
pas encore entree en Italie. Les parties les plus sures de son oeuvre
sont celles qui touchent a la pensee sociale. On y sent le maitre qui
possede Bien son sujet et avarice clans les textes en toute securite.
Le cadre de la spiritualite, avec pas rnal d'intuitions originales et heureuses, est bon.

b) Andre DODIN ( ne en 1911)
Dodin, aver Collet et Coste, et maintenant Ibanez et Roman,
fait partie du petit nombre des Lazaristes qui se soit attele a ecrire
une biographic de S. Vincent. La Biographic ecrite par Dodin a etc
precedee d'etudes fort inrportantes et d'une connaissance de prcmiere main de la pcnste vincentienne.
Sa contribution n'est pas du genre des "Annales". II se presente plutot comme un des meilleurs parmi ces chercheurs de l'histoire de la spiritualite qui ont fleuri en France apres les annees trente
et qui se sont retrouves autour de la "Revue d'Ascilique et de Mystique"
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(depuis "Revue de Spiritualite ") et du " Dictionnaire de la Spiritualiti "
et qui ont produit des travaux de premiere main.
Lc sommet de son activite historiographique a etc sa penetrante
biographic "Saint Vincent de Paul et la Chariti" Bans la Collection "Maitres spirituels'', Paris, Le Seuil, 1960 (31 edition en 1976) et traduit
en diverses langues.
L'ouvrage se divise en trois parties:
- 1'evolution du service terrestre de M. Vincent;
- la doctrine spirituelle;
- ]a tradition vincentienne.
Le "service terrestre " resume la biographie et part des "temps
de la recherche ". La maniere dont M . DODIN contioit la saintete
n'est pas fixiste, elle est evolutive . Il est contraire a la these de I'esclavage (144-148 ) et volt daps les deux annees couvertes par le resit
de la periode tunisienne un moment " qui echappe au controle rigoureux de l ' histoire".
Dans 1'evolution et la conversion qu'il place entre 1613 et 1617,
cette derniere date constitue une annee decisive. Ce n'est qu'alors
que M. Vincent comprend quc sa vie doit titre un service des pauvres. Mais it est necessaire que Dieu prenne possession de sa vie,
qu'il y regne et que lui, Vincent, ne se recherche pas mais s'efforce
en routes chases de "faire les affaires de Dieu" (22). De cette facon,
"Ies consignee theocentriques de Berulle prennent corps clans une
mystique du service des pauvres" (ib).
De 1618 a 1633, c'est l'epoque des grandes fondations. Elles
son( la continuation de la mission de Jesus vers les pauvres. Alors
M. Vincent n'est plus soul, it partage avec Francois de Sales et Jeanne
de Chantal "Ics preoccupations pour la vie religieuse, la sanctification des laics... la reforms du clerge, la simplification de la predication". A la place de Berulle qui se desinteresse de M. Vincent apparaissent deux autres conscillers: Duval et Saint-Cyran.
Dans ses propos sur ce dernic M. DODIN tient compte du developpement des etudes de d'ORCIBAL, et c'est la raison pour laquelle
it ne s'aventure pas clans les jugements excessifs.
La partie la plus significative et la plus originate du livre est consacree a la doctrine spirituelle, c'est clans cc champ que M. DODIN
a creuse le sillon le plus profond. II circonscrit les ascendcnccs spirituelles de M. Vincent: Benoit de Canfield, Berulle. S. Francois de
Sales, Alphonse Rodriguez, Vincent Ferrier, Duval. Toutefois it
defend l'indepcndance de M. Vincent qui, memo au point de vue
litteraire, conserve une parfaite autonomic.
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niveau doctrinal. Notre saint "decourage touter les formules consacrecs", it rejette "les systematisations simplificatrices" (73). Ce qui
est typique, c'est son orientation vers faction, tine action qui nalt
de la foi et qui tire sa substance de la foi "les actions humaines deviennent actions de Dieu quand cites sont faites en Lui et pour Lui"
(Coste XIII, 183). M. DODIN centre toute la spiritualite vincentienne sur "l'accomplisscment do la volontc de Dieu" (119 et suiv.).
Cet enscignement,dont on remarquera la filiation canfieldiene,exclut
tout horizontalisme: la charite pour le prochain adopte l'attitude du
Christ a l'egard du monde et des pauvres (69), elle revit le mystere
de Jesus dans les pauvres (72) pour que cet amour ne reste pas sculement "affectif' mais devienne "effectif'. L'humilite, enfin, devient
la condition de la presence de toute vertu, elle est oeuvre de Dieu
et ne se ramene pas a tin aspect purement passif, car elle est ouverture a I'action.

c) Jose- Maria IBANEZ BURGOS (ne en 1937)
IBANEZ apparticnt a tine autre generation et montre une preparation differente.
A son actif, deux oeuvres importantes:
" Vicente de Paid y los pobres de su tiempo", Salamanque 1972
Edit. Sigueme (468 pages).
- "Vicente de Paul, realismo y encarnacion", Salamanque 1982
Edit. Sigueme (317 pages).
Son premier ouvrage montre qu'il a ete stimule en vue d'une
histoirc globalc, d'un elargissement des horizons et de la volonte de
repondre a certaines questions d'aujourd'hui. Le veritable historien
est un homme de I'aujourd'hui.
Son travail se divisc en quatre parties:
- la France au temps de S. Vincent;
- la reponse de la France aux problemes de la miserc, ]'action;
- le developpement de ]'experience religieuse de S. Vincent;
- ('evangelisation des pauvres.
Apre.s unc description habile et bien informCc de la situation
econornico-sociale de 1'epoque avec ses causes, l'auteur examine la
reflexion conduitc sur Ic pauperisme au XVII1 siecle. On n'analysait pas alors les causes, mais on affrontait le probfeme au plan moral,
theologique et id<ologique.
La deuxieme partie dcveloppe certains aspects de la pauvrete
pour en arriver a interpreter I'action de S. Vincent de la maniere
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suivante: elle a ete la seule a partir "de ('experience d'une charite
mal organisee" pour en tirer motif de mettre en route "un mouvemcnt organise de misericorde, de tendresse et d'amour feminins".
Apres une analyse attentive des etapes de 1'experience de Monsieur Vincent, ]c P. IBAREZ explique clans ]a derniere partie cc clue
signifie, ('evangelisation des pauvres qui, pour Vincent, etait un signe,
une presence et un appel. Pour Iui, la rencontre avec le pauvres fut
le moment de la decouverte de I'Evangile de Jesus envoye aux pauvres et de la decouverte dc I'Eglise. Il s'attache donc "a une reconversion radicale de ]'attitude de I'Eglise" de son temps. Cc furent
les pauvres qui I'evangeliserent "cc furent les pauvres qui marqucrent le rythme de son existence, qui l'aiderent a se vider de lui-meme
et a se remplir de Dieu".
Nous ne parlerons pas du second ouvrage, car cc nest pas, a
proprement parler, une biografie de S. Vincent.
d) Jose-Maria ROMAN (ne en 1928)
Son ouvrage a pour titre "San Vicentk de Paul. I. Biograha" (Biblioteca de Autores Cristianos, 424) Madrid, BAC, 1981, XXIV - 707
pages.
- 1e partie: I'enfance sans histoire (1581-1600);
- 2e partie: les annees d'errance et d'instruction (1601 - 1617):
- 3e partie: la maturite creatrice (1618 - 1633);
- 4e partie: vingt annees de realisations (1634-1653);
- 5e partie: la vicillesse lucide (1653-1660);
- Epilogue.
Nous n'avons pas voulu recopier le schema de ROMAN mail
seulement en donner une traduction litterale en essayant de cornprendre le Sens des interpretations de I'auteur (la difference du titre
de la 2e partie est evidence). Le schema chronologique n'est pas une
facon d'ordonner les faits et les documents. On trouve a la base un
vrai et nouveau projet d'interpretation qui essaie de reprendre le developpement de S. Vincent et son dynarnisme. La vide de S. Vincent
n'est pas une these a dernontrer, c'est un germe qui debouche et grandit. ROMAN avarice a petits pas. 11 utilise beaucoup d'extraits des
ecrits ou des conferences de S. Vincent. 11 expose les dernieres critiques du probleme et ensuite donne sa solution.
11 corrige souvent COSTE et le critique ( ainsi p . 50 n. 25 a propos du voyage a Saragosse; p. 255 n. 44 le nom du chancelier; p.
413 n. 75 le retour de M. Ozenne et pour la date du passage donne.
en SV I, 166, cf. p. 502, n. 40). 11 entre dons le detail clans les ques-
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tions de nomenclature (ainsi pour le nom White-Le Blanc p. 400 n.
34 et p. 403 n. 44). II se scrt d'articles et d'etudes recentes pour preciser certains points (par exemple les travaux de COPPO, passim
mais surtout p. 233 et sutvantes; les paroles de Duval sur l'origine
de la vocation missionnaire de S. Vincent publices par IBANEZ, p.
167 et suivantes).
ROMAN, qui est espagnol, tient compte de la "tradition espagnole". Si Abelly a voulu ajouter faire naltre S. Vincent quelques
annees avant, certains historiens espagnols ont voulu transporter la
maison natale de. S. Vincent au-dcla des Pyrenees. ROMAN ecarte
la these de la naissance en Espagne a Tamarite (p. 34) et aussi celle
de l'origine espagnole de la famille de S. Vincent (p. 36). Mais it
n'exclut pas que la date de naissance de M. Vincent pourrait etre
en 1580 (p. 30 et sq.). La condition du pere "paysan independant"
(p. 38) indique la connaissance d'une categoric sociale bien precise
que des etudes recentes ont bien mis en relief. ROMAN compare
la foi de la famillc de Vincent avec la "foi elcmentaire et robuste
des vieilles eglises curopeennes" (p. 40). Mais sur ce point les theses
de,J. DELUMEAU devraient nous rcndre plus prudents (cf. DEI.UMEAU "Un chemin d'histoire. Chretiente et christianisation" Paris
1981). ROMAN apporte une contribution importante sur la chronologie des etudes (p. 44 sq.). Avec justesse it parle de la methode
de Herrera (p. 51) mais les interrogations de L. CEYSSENS a propos des etudes faites par S. Vincent demeurent. Au-dela des titres
academiques, les connaissances theologiques de S. Vincent sont
modestes, au point que lorsqu' il essaie d'affronter les problemes discutes, comme par exemple ceux inherents a la querelle janseniste,
it nc depasse pas la mentalite courante.
ROMAN reserve tin large espace a I'examen du dossier de I'esclavage. Le chapitre 4 (pp. 67-74) est tout entier consacre a la narration des faits tels qu'ils apparaissent dans les lettres de S. Vincent,
tandis que le chapitre suivant (pp. 74-88), apres une discussion des
theses contraires, prend position avec decision pour la veracite de
ce que dit S. Vincent. Sans apporter des arguments decisifs, ROMAN
presente des elements nouveaux. II tient compte des apports recents
de R. S. POOLE et de G. TURBET-DELOF (sans oublier que
ROMAN lui-meme avait deja pris position sur cc point): it explique
le silence de S. Vincent, par la suite, par la dissimulation de sa condition sacerdotale "avec quelle autorite morale pouvait-il exhorter ses
prctres a etrc temoins du Christ jusqu'a la mort, si cette histoire etait
connue?" (p. 86). De plus, au mime moment, Vincent recueillait
des fonds pour le rachat du Frere BARREAU, consul de France,
detenu par les autorites turques. A propos de la prise de position de
Coste, contre la vcracitc de la lettre de S. Vincent, mais "en secret"
comme Nathanael, on a (fit qu'il "sentait devant 1'extraordinaire,
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c'est ]'expression de R. LAURENTIN, ]a repugnance du clerc, dans
le double sens du mot, c'est-a-dire ecclesiastique et universitaire,
parce que le merveilleux touche a la fois ]'esprit scientifique et la
rigueur de la foi" (cit. p. 75 n. 1). A REI)IER, l'auteur oppose un
argument a contrario: Bans ces lettres, l'historien accepte tous les
faits (la vente du cheval, etc. ...) excepte l'essentiel, a savoir le recit
de la captivite (pp. 86 sq,).
La solution de ROMAN est basee sur le principe de la possession . Nier I'historicite de la captivite serait ouvrir une periode d'obscurite dans la vie de S. Vincent sans savoir comment la combler.
Ne croyons cependant pas que le probleme soit definitivement resolu
tant que l'on ne trouvera pas une confirmation venant d'autres sources. Reconnaissons que l'opus negandi revicnt a ceux qui rejettent
la captivite et non a ses defenseurs car, jusqu'a preuve du contraire,
la reconstruction faite par ROMAN, reste la seule solution qui respecte les documents que nous ayons.
ROMAN n'utilise pas la question de la captivite pour dessiner
un itineraire en crescendo de S. Vincent. Apres avoir tres justemcnt
rejete la these de la charge secrete (p. 91), it admet unc "conversion" dans la vie de Vincent, conversion qui ne suppose pas Dieu
sait quel pecte, mais une totale et radicale orientation vers Dieu (p.
95).
Dans les pages suivantes , la reconstruction de la vie de Vincent
repose sur des bases moins fragiles. Petit a petit, au flu des annees,
les traces du passage de M. Vincent vont augmentant. ROMAN relic
toujours la micro-histoire a la grande histoire qui aide a comprendre
la respiration profonde des evenements: ainsi ] ' acquisition de I'abbaye de Saint-Leonard-des-Chaumes au moment meme de I'assassinat de Henri IV (p. 96) tandis que Folleville est relic au deroulement du coup d'etat qui elimina Concini (p. 121). Fort bien inforinees les pages qui parlent des rapports avcc Berulle jusqu'a la rupture que ROMAN place en 1618.
Ixs quinze annees, entre 1618 et 1633, objet de la troisicme partic, sont dites "annees creatrices ou, par la meditation des tentatives,
d'indications de la Providence et de decisions personelles, Vincent
decouvre, donne forme et met en mouvement les institutions par ou
se realise sa vocation personnelle. Cc sont aussi les annees ou, par
un abandon progressif a ]'action de la grace, Vincent conquiert une
rnaturite humaine qui I'approche de la saintete" (p. 137). Le 25 janvier 1617, Vincent ne pensait pas "a une fuite mais a une reponse"
(p. 121). Et cette reponse ne vient pas d'une inarche a petits pas,
sans imagination ("c'etait l'experiencc jointe a I'imagination qui le
faisait se mettre en route") cornrne dit RENAUDIN (cit. p. 138).
ROMAN suit la lente mais vigoureuse expansion du petit groupe. I.es
\lissk,n, ''chacune d'elles etait connme une nouvelle fondation du
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christianisme" (p. 139) etaient unies aux "Charites" comme une
oeuvre unique (p. 129). Et tandis que s'elargissait le cercle des realisations s'approfondissait le creusement de l'action divine. La retraite
de Soissons, en 1621, est revelatrice du travail interieur. Si elle ne
fut pas comme celle de Verdun prechee par Berulle, elle eut une
importance fondamentale car la fondation vincentienne ne pouvait
pas naitre "d'un esprit dur et agressif" (S. V. XI, 64).
Mise en lumiere, comme cola se doit, ROMAN a propos de la
rencontre avec Francois de SALES, conclut que Vincent se serait inspire de la Visitation pour la fondation des Filles de la Charitc (cf.
pp. 156, 230). C'est la une these que, en verite, je ne portage pas
parcc que la Visitation n'avait pas pour fin "la visite" des pauvres
mail sculement la pratique de "la vie devote" Bans un cercle religieux, sans cependant toutes les impressionnantes structures traditionnelles (penitences rigoureuses, cloture absoluc).
Les pages, mais surtout le projet qui est a la base, consacrees
au developpement des deux communautes, sont indubitablement
parmi les plus belles de l'ouvrage. L'auteur ne se perd pas clans les
meandres mais it domine magistralement les documents. Quand est
venu le moment de "bruler les vaisseaux" (p. 183), Vincent procede avec grand courage (on voit les vicissitudes des tractations romaines) et prudence. II ne s'est pas lie aux Marillac, pas davantage aux
ennemis de Richelieu, pas plus au "parti devot". Je ne saurais dire
si I'on pout soutenir que le choix entre le "parti devot" et Richelieu
etait entre la paix ou la guerre. C'est la un probleme debattu entre
les historiens espagnols qui ne pardonnent pas ('alliance de la France
avec les protestants et les historiens franyais plus sensibles aux raisons du Cardinal-Ministre. Il me semble aussi que le "parti devot"
aurait amene a la guerre. L'alliance espagnole signifiait en fait la
guerre sur tout le continent contre les protestants et donc en France
contre les Huguenots (p. 208 sq).
Quoiqu'il en soit, Vincent avait d'autres preoccupations que
celle de la politique des "grands". Mcme si lui et ses communautes
avaient peu d'importance, sa presence, sa constante attention permettaient "une osmose spirituelle directe que S. Vincent rendait la
plus intense possible par sa parole, ses conferences, ses repetitions
d'oraison et ses lettres" (p. 288).
L'ouvrage arrive ensuite a etudier les "vingt annees des realisations" (1634-1653) que ROMAN subdivise en deux moments: une
phase ascendante (jusqu'en 1642) et une autre que l'on peut qualifier de demeure sur la time. C'est la periode de la Regence, de la
Fronde, de l'organisation de ('aide a la Piccardie et a la Champagne, du siege de Paris, de la controverse janseniste, du Conseil de
Conscience, de Madagascar et de la mort de Thadee LEE premier
martyr de la CM.
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Parmi les structures portantes de cette periode ressortent d'une
facon speciale les Missions que ROMAN decrit d ' une facon tres incisive. En marge des relations des missions, it note justement que ces
relations ne posaient pas le probleme de la cause des vices dominants
(par exemple si le concubinage ne provient pas de la coutume de la
dot ou les "vendetta" d'une justice mal rendue ); pour les missionnaires tout se ramenait au peche et a l'ignorance et pour combattrc
vela on recourrait au catechisme ( p. 358).
Jointe avec les missions l'oeuvre de la formation du clergc qui
pouvait seule " rendre effectif l'Evangile" ( p. 371 n ). C'est la une
precision importance qui vient corriger l ' interprctation courante de
I'annonce de I'Evangile a completer par des initiatives en vue de la
promotion humaine.
ROMAN developpe ensuite largement la question des Seminaires. Il est stir qu ' en cc domaine it faudrait mener une recherche sur
"des temps longs". Du vivant de S. Vincent, le Seminaire est un
lieu de formation pastorale qui supplee la carence des colleges et des
universites . Par la suite , les Seminaires de la Congregation subirent
l'influcnce des Colleges jesuites, rneme s'ils gardaient un style plus
pastoral que les seminaires sulpiciens.
Dans la quatrieme partie, it me semble qu'il ne faut pas attribuer a S. Vincent le debut des Missions, (p. 346). Celles-ci se developpent depuis le siede precedent et trouvent en ACQUAVIVA un
penseur attentif . Cependant it faut noter combien l ' influence de la
mission vincentienne , centree sur le catechisme , est devenue peu a
peu la plus importante . A la difference de la mission " centrale" trop
courte, de la mission " penitentielle" souvcnt contraire a la scnsibilite des gens , S. Vincent a impose un modele qui cut une extraordinaire efficacite.
L'ouvrage se termine sur lc crepuscule de Vincent clans une
"vieillesse lucide" (1653-1660). Cette partie est egalement bien
menec : citations pertinentes , particularizes bien presentees, et toujours un sens critique en eveil. Les pages relatives a l'Hopital general (p. 643 sq) sont importantes et actuelles : n'a-t-on pas voulu ranger M. Vincent parmi ceux qui ont participe au "grand renfermement"?
Dans cet ouvrage, it n'y a pas besoin d'une partic relative aux
vertus de S. Vincent: la division tripartite d'ABELLY est maintenant impossible a soutenir . C'est de la lecture rneme de cc qu'a realise S . Vincent qu' emergent les caracteristiques saillantes de son sens
de Dieu et de l'homme, comme de I'ampleur de ses vues . Nous pensons que la biographic de ROMAN deviendra desortnais un point
ferme de reference pour tour crux qui voudront ecrire sur S. Vincent . Ceux qui, apres l'oeuvre de COSTE, avaient pense que tout
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avait Cte dit, ont 1a la preuve de la necessite d'une continuelle fouille
clans notre "memoire " pour mieux comprendre cc que nous sommes et cc que nous sommes appeles a etre . En fait , notre futur est
toujours enferme , comme en un coffret precieux , clans ('experience
spirituelle de S. Vincent.

CONCLUSION
La question qui nait spontanement peut ctre dite en termes simples: v a-t-il dans le futur une possihilite pour une nouvelle biographic de Saint Vincent? Et cette question en appelle une autre: quels
sont Ies domaines encore a explorer?
Si nous prenons comme point de reference le livre "Vincent de
Paul" (Actes du Colloque international d'etudes vincentiennes, Paris
25-26 septembre 1981) Roma C.L.V., 1983, XII-421 pages, le
domaine des lacunes s'agrandit de farcon demesuree.
La recherche proposee au Colloque, comprenait dans un premier temps trois domaines:
- 1'histoire spirituelle (religieuse)
- I'histoire sociale
- 1'histoire des institutions
L'histoire des institutions est aujourd'hui quasi totalement a
faire. II faudrait etudier les Regles et les sources des deux communautes, Ic rapport de la Mission avec les societes sacerdotales contcmporaines, l'influence de la Regle de S. Vincent aux Filles de la
Charite sur la vie religicuse feminine. Par I'amplitude do son
influence, la Regle des Filles de la Charite peut ctre comparee aux
grandes Regles antiques. Elie est pour la vie religieuse feminine
comme la Regle de Pacome, de Basile ou de Benoit pour la vie religieuse masculine.
A propos de l'histoire de I'Eglise de France, it y aurait, je crois,
beaucoup a dire sur les seminaires vincenticns. On connait les aspects
extericurs de la "courte duree": la fondation, le nom do quelques
missionnaires. Mais on sait peu de choses de leur vie interne, de Icur
style, du nombre et du milieu social de lours membres (professeurs,
directeurs, Cleves), du style culturel et spirituel. On sait aussi fort
peu des Filles de la Charite. Colin Jones, de I'Universite d'Exetcr,
a etudie I'hopital de Montpellier. Il faudrait multiplier de pareilles
etudes pour chaque maison et pour l'ensemble de la Communaute,
en tenant comptc du "temps long". On pourrait mesurer cc que
signifie la presence de la Socur a I'hMpital a la fin du XVII° siccle,
a la Revolution francaise, mais aussi au XIX° siecle et aujourd'hui.
Un problems d'actualite dans he domaine de l'historiographie
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moderne est celui du " renfermernent des pauvres ". 11 est normal
que les historiens se demandent si et clans quelle mesure Ic Saint do
la charite est responsable de la decision de la societe d'assimiler les
pauvres aux criminels, d'une certaine faSon.
Le probleme des missions exterieures ou internes n'cst pas seulement celui de faire memoire des martyrs et de la geste de certains
missionnaires . Les historiens demandent aussi, clans cc domaine, si
et en quelle mesure les missionnaires , d'un cote, ont ete complices
du colonialisme et d'un autre cote quel a ete le role de ces evangelisateurs Bans lc recul de la religion populaire . Dans le domaine des
missions internes, jean DELUMEAU a tres justement lie les missions au projet tic la reforme catholique oriente pour stimuler l'unanirnite de la pratique.
A propos de la predication des missionnaires it faudrait mener
une enqucte pour etablir en quelle mesure ellc fut "empreinte do
terreur ", c'est - a-dire plus basee sur la pour que sur I'amour et la
liberte? Nous savons de plus que les missionnaires etaient consideres au XV I1 siecle comrne trop accommodants et au XV I I^ severes
et quasi rigoristes . Pourquoi cc changement?
L'etude de Dominique JULIA sur 1'expansion de la CM fait
naltre I'interet de connaltre le missionnaire ordinaire : sa provenance,
sa culture, son mode d'etre en communaute et au milieu des Bens,
son apostolat.
Le domaine de la spiritualite est lui aussi a creuser pour pouvoir repondre a diverses interrogations . Jean SEGUY a propose un
modele d'approche de cc probleme . Des themes comme , I'Eglise, la
reconciliation , le rapport Eglise - Monde pourraient etre (' objet de
recherches interessantes . Sur le theme du sacerdoce nous avons les
ouvrages d'Arnaud d 'AGNEL et de DELARUE, mais ne pourraiton pas encore etudier cc sujet sans se limiter a un recueil de citations
mais en dormant une prospective de lecture?
A cela devraient encore s'ajouter tous les problemes dont one
epoque et une culture sont friandes . Dc meme que les Confreres de
l'Amcrique latine ont tente une relecture de Saint Vincent a la lumiere
de la theologic de la liberation, ne pourrait-on penser que dune faSon
tout aussi legitime , d'autres confreres pourraient le faire clans d'autres cultures et a la lumiere d'autres theologies?
Tout cela nous assure qu'il ne sera jamais possible de dire une
parole definitive. Chaque epoque et chaque culture pourra legitirnernent interroger Saint Vincent, mais elle sera a son tour interpellee
a une action en faveur de f homme comparable a celle de Saint Vincent en son temps.
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ENTORNO HISTORICO - POLITICO
EN TIEMPO DE VICENTE DE PAUL
INTRODUCCION:
EL ACONTECIMIENTO VICENTE DE PA UL
, Jose- Maria 1RANE7. C.M.
Se inicia este mes de Estudios Vicencianos con una mirada to
suficientemente amplia, aunque rapida, at entorno hist6rico en el que
vivi6 Vicente de Paul, o dicho en otros terminus, a la realidad social, econ6mica, politica y religiosa en la quc el acontecimiento Vicente de Paul tuvo lugar. La justificaci6n de la ternatica de esta primera semana se arraiga en el hecho de que Vicente de Paul, corno
cualquier personaje hist6rico, depende del mundo quc lc rodea, de
este mundo que lleva , at mismo tiempo, su marca: "El ha cambiado
casi totalmente el rostro de la Iglesia" (1). Se olvida con demasiada
frecuencia que este creyente. convertido de la pequena periferia de
sus intereses a la aventura hist6rica del Evangelio de jesucristo, es
al mismo tiernpo un mistico de ]a acci6n y uno de los hombres mejor
informados de su tiempo.
Conternporanco de Luis XIII y de Richelieu, de Ana de Austria
y de Mazarino, Vicente de Paul vivi6 intensamente las tensiones de
su epoca. Aprovechando lo que se ha venido en llamar, no sin raz6n, los signos de los ticmpos - mas exacto serfa decir los tiempos
como signos - estc lfder de hombres y este constructor de acci6n
realiz6 sus obras admirables. Lo interesante para el hombre no es
encontrarse en una situaci6n, sino su manera de abordarla. Vicente
de Paul vio mas rapidamentc y mas profundamente que sus contcmporaneos. Fue su arte y tambien su gracia particular. La miseria de
los hombres y las exigencias de Dios, inscritas en la carne viva de
los pobres, impusicron cl ritmo a su coraz6n y movilizaron la prodigiosa intensidad de su existencia. Ambas le llevaron a vivir su sentido del "realismo" y de la "encarnaci6n" y en ellas se fragu6 su experiencia hurnano-cristiana. El fue un hombre de la "Epoca Moderna" no solo porque vivi6 de 1581 a 1660, tarnbien porque apcl6
continuamente a su experiencia.
En medio de una sociedad cruel, a veces despiadada, con frecuencia dura, constantemente represiva, Vicente de Paul fue la sonrisa de la bondad sencilla y familiar, alianza inolvidablc de agradecimiento y de generosidad, de humildad v de rnagnanimidad, de ahertura y de acogida, de condescendencia y de serenidad. Ello It hizo
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penetrar en el corazon do los demas, cuando queria entrar en comunicacion con ellos. Sin embargo, y es neccsario sen'alarlo para evitar
equivocos, codas las simpatfas, que Ic fueron otorgadas, no fueron
suficientes para impedir la colera de los impacientes (2) y la oposicion de los descontentos (3).
En el espiritu de Vicente de Paul vida, pensamiento y action
se unen y se identifican. Por eso es imposible abordar a este creyente comprometido y arriesgado a! margen de las coordenadas socioculturales de su epoca. Imposible hacerlo tambien al margen de la
circunstancia politica, social, economica, rcligiosa en la quc su existencia tiene Lugar. Su vida y su pensamiento son un forcejeo constante por asimilar una realidad que le vicne dada y por responder,
desde la receptividad abierta y acogedora (lei entorno a los problemas que la misma historia le depara. No es posible descubrir cl senlido de la historia, hacer una relectura de la "escritura de la historic",
interpretar el acontecimienlo Vicente de Paul, sin conocer la arqueologia
de la historia (4). Todo lo demas no seria mas que proyectar los fantasmas inconsistentes de quien construye un "discurso" vacio de sentido y de objeto. Olvidarlo, seria desconocer que Vicente de Paul
pertenece a ese genero de hombres cuya vida y pensamiento se desarrollan en interaction rcciproca. El dato de lo vivido, la circunstancia que lo ocasiona, la experiencia que engendra y prolonga se
convierten en Puente fecunda de reflexion y esta de comportamiento
practico. Por eso su vida se constituye en pauta hermeneutica de su
pensamiento y su doctrina es la formulation de su fe y de su experiencia. En esta fe y en esta experiencia integra lo que ve y oye, lo que
detecta o sospecha, es decir, el mundo politico, social, economico,
religiose en el que se desarrolla su existencia.

ASPECTO POLITICO
Dificultades para comprender la historia institutional del tiempo de Vicente de Paul.
Dcfinir un regimen politico por lo que ha pensado o escrito de
el mismo, o por lo quc han escrito o pensado mucho despues sus enterradores, nos llevarfa a encontrarnos con barreras infranqueables.
Hablando en plan teorico, se sabe que, despues de Marx, los
hombres no tienen conciencia clara de las determinaciones objetivas
de la historia que realizan. Tampoco se ignora, desde Freud, que su
conducta obedece, tanto en el piano individual como en el colectivo,
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la historia del tiempo de Vicente de Paul se realiza necesariamente
en "lo escrito" y "lo relatado". Si no tenemos desdichadamente todos los secretos de esta clave que nos permita interpretarlos, si podemos setialar los peligros que nos acechan a la hora de examinarlos.
Primer pcligro : lasfuentes.
Durante mucho tiempo la historia institucional de la Francia
del tienrpo de Vicente de Paul se ha alimentado casi exclusivamente
de textos oficiales: ordenanzas, reglamentos administrativos, instrucciones dirigidas a quienos debfan aplicarlas y hacerlas aplicar en las
provincias. Por to mismo habia una tendencia a sobre estimar ]a eficacia de la "monarquia administrativa". No se puede dudar del valor de estos documentos. Pero al mismo tiempo se requiere admitir
que no nos informan de la aplicaci6n concreta de estas decisiones
tomadas al mas alto nivel del gobierno de la nation. Mas aun, dada
su repetition, nos inclinariamos a dudar de su eficacia. Son otras
fuentes - notariales, judiciales, privadas - las que permiten hoy
percibir mucho mejor las resistencias concretas a las 6rdenes provenientes del poder central.
Segundo peligro : la atomization de los estudios de las instituciones.
Se puede, de acuerdo con una l6gica aparente, abordar sucesivamente los Consejos del rey, los agentes de ejecucion, los cuerpos
judiciales, los agentes a traves de los cuales se ejerce la funcion fiscal, el reclutamiento y la organization de los ejercitos, las celulas de
la vida local. Todos estos aspectos han sido tratados en obras excelentes, a las quc remitimos (5). De lo que se trata es de aprehender
las grander Iineas del funcionarniento global del sisterna en su evoluci6n.
Tercer peligro : la tentacicin de una historia rectilinea.
No se puede dudar de la eficacia creciente, a craves del siglo
XVII, del aparato o sistema del Estado en la sociedad francesa, cuyo progreso decisivo se sit6a al final del mismo y durante el reino
de Luis XIV. Pero este progreso no se llevc a cabo sin reacciones
y contragolpes: pcr16dicamente la coyuntura politica, o econ6mica,
o militar ponian en tela de juicio lo que se consideraba ya por adquirido.
Nuestro plan de exposition se articula sucesivamente en torno
a cuatro temas:
1. Datos cronol6gicos del ejercicio del poder real en sus "tiempos fuertes" y en sus "tiempos debiles".
2. Description de los medios concretos de action de los que disponen los soberanos.
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4. Rechazo de la administration de la monarqufa por los contestatarios.
Y ello porque la historia politica debe interesarse tanto por los
grandes acontecimientos , adornados de anecdotas , como por las realidades, sin las cuales no es posible politica alguna : las condiciones
economicas del pats donde se ejerce, la mentalidad de una opinion
que le oponc resistencia , o la soporta, o que la aprueba v la sostienc.
En el siglo XV II frances la masa era inculta, hoy dirfamos analfabeta, de donde surgia la dificultad de comprender una politica . La elite social , la que podia interesarse por los grandes acontecimientos
y por las razones generales de la politica, era sin Buda importante
v diversa. Ella reunfa. a pesar de las iriilencias v de los prejuicios,
de una "estratiheacion social", al clero, a la nobleza y a la burguesia
de funcionarios v de negociantes.
Senalemos, antes de abordar estos cuatro temas y para comprender con mayor precision su alcance , que el territorio frances de 1600
sugiere fronteras sensiblemente diferentes de las de la Francia en la
actualidad ( 6). El simple enunciado de fronteras evoca los problemas de la politica exterior , que se hicieron sentir durante el reinado
de Luis XIII.
Esta Francia de 1600 no constituia una nation coherente y unida Como la actual . Las diferencias , particularidadcs y particularismos danaban mucho su unidad. Los reyes de Francia durante el siglo
XVII hubiesen querido envolver al reino, que se agrandaba, en una
densa red de agentes, comisarios , oficiales que pudiesen imponer sus
ordenes y su voluntad hasta en los pueblos mas lejanos . Es lo que
se ha venido en Ilamar , con demasiada rapidez y no menos imprecision , " absolutismo " real. En cl fondo se trata de un deseo de unificacicin legislativa , de un esfuerzo por reducir a la obediencia a todas
las provincial , ciudades y personas , de un afan de conseguir la unidad v la centralization . Es menester anadir que estos deseos a intcnciones rcales solo se hicieron posibles con la Revolution. Todo esto
significa que "el rey no era de la misma manera rey en coda la extension de su reino" (7).
Estas dif'erencias, particularidades y particularismos hacfan imposible que en el reino de Francia existiera y se aplicara una r nica
justicia. De poco o nada servfa que los juristas proclamasen quc el
rey era la fuente del derecho, y que toda justicia provenia de Cl. Dc
hecho abundaha una multitud do "codigos", cuya cartografia era
discutida y los lugares de aplicaci6n a veces entremezclados do forma inextricable. Ello significa que los oficiales reales de diversas jurisdicciones estaban muy lejos de poster el monopolio de una justi-
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cia, ya que la nation no se regia por un tinico derecho.
Los reyes, al crear las compantas de oficiales, habian anadido
nuevos derechos y privilegios a los que ya existian en el reino. Mucho
antes del siglo XVII, los monarcas habian vendido a los particulares
los oficios o funciones dejueces, de taxadores y recaudadores de impuestos. Estos oficios vendidos, Ilegaron a ser practicamente hereditarios, ya que por un edicto de diciembre de 1604 (la Paulette) era
suficiente para ello pagar anualmente al rey el 1/60 del valor del officio. "El rey perdia en autoridad, lo que ganaba en dinero" (8). La
yenta y herencia de oficios llevo a unirse a los grupos de oficiales
en companias que defendian vigorosa y hasta rudamente sus privilegios, sobre todo cuando los "intendentes " o "comisarios", una nueva
creation de Richelieu, Bran enviados en nombre de la administracion real para controlarles.

1. Datos cronologicos del ejercicio del poder real
Cronologicamente hablando nos cenimos al pcriodo histc rico en
el que se desarrollo la vida de Vicente de Paul (1581-1660). Cuando
este nace el 24 de abril en un pequeno y lejano pueblo al sur de las
Landas, Pouy, (Hoy, Berceau de Saint Vincent de Paul) era rey de
Francia Enrique III (1574-1589). Al igual que sus hermanos - Francisco 11 (1559-1560) y Carlos IX (1560-1574) - este ticne que enfrentarse a la divisiones profundas provocadas por la Reforma protestante y la rigidez catolica, en las que se entremezclaban las ambiciones opuestas de las familial principescas - Borbones y Guisas
-. A partir do 1576 se constituye, de hecho, un "Estado protestante", mientras que la Liga catolica se organiza a] margen del control
de Enrique III y ayudada economicarnente por el rey de Espana,
Felipe II. En mayo de 1588, la "Journce de barricades" expulsa a
Enrique III de Paris. Su asesinato (agosto, 1589) convierte al protestante Enrique de Navarra en rey legitimo de Francia.
- 1589-1610. Reinado de Enrique IV. De 1589 a 1594 Enrique IV se ve obligado, dado que la mayoria de sus subditos no reconoce la legitimidad de su soberania, a comprar su reino concediendo grandes ventajas matcriales a los principes y notables de la Liga,
y abjurando del protestantismo en 1593. Despues de su entrada en
Paris (1594) necesitara cuatro anos para reglar la crisis. Para conseguirlo, tendra que firmar la Paz de Vervins con Espana (2 de mayo
de 1598) y el Edicto de Nantes (13 de abril de 1598). Esta fase de
crisis aguda fue fecunda en grandes ordenanzas y proyectos de reforma. Sin embargo la monarquia no esta en situacion de hacerlas
efectivas en la practica.
De 1589 a 1610 la politica real ticne que afrontar las intrigas
de los "Grander", las revoluciones de palacio, la agitation de los
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notables protestantes . No obstante, hasta el asesinato del rey (14 de
mayo de 1610), la monarquia afirma su autoridad en el interior (fracaso de la conspiracion de Biron en 1604 ) y en el exterior prepara
la lucha contra la casa de Austria , es decir, contra la hegemonia
hispano-habsbourguesa. El sistetna sigue siendo sin embargo fragil,
como lo prueban los atentados sucesivos contra el soberano y las divisiones profundas de la opinion reference a la politica exterior y a
la politica religiosa , es decir , en relation con los protestantes.
- 1610-1617. Regencia de Maria de Medicis. Cuando Enrique IV fue asesinado, su hijo y sucesor, Luis, no habia cumplido
todavia nueve anos. Proclamada regents del reino, Maria de Medicis se convirtio en instrumento docil entre las manos de Concini, que
llego a ser marques de Ancre y mariscal de Francia . Lo mas urgente
Para la regente fue excluir pogresivamente a los antiguos ministros
de Enrique IV y comprar la tolerancia de los principes y de los "grandes" de la corte. Jeannin evalua el conjunto de dones concedidos
entonces a este pequen'o grupo de principes ( Conde, Bouillon , Bellegarde ), en nucve millones de libras (9).
En 1614 Luis XIII, cumplidos los trece anos, es dcclarado mayor de edad ( 2 de octubre). El momento se considero propicio para
intentar apoderarse del gobierno del reino . Principes y grandes abandonaron bruscamente la torte . Unos meses mas tarde comenzaron
las negociaciones con la regente . El precio de un mes de regateos
fue el dinero ofrecido a los grandes y el compromiso de la reina de
reunir los Estados Generales en el transcurso del ano . De hecho, se
reunieron el 27 de octubre del mismo ano. Sin Buda se ha exagerado
el alcance de la "reaction de los aristocratas " del tiempo de la regcncia : ni los protestantes , ni los principes , ni los Estados Generales
llegaron a cuestionar lo adquirido por el regimen . Una politica, en
suma, de Judas y de crisis, de revision de programas de gobierno,
de vacilaciones en la alianza franco-espanola, a pesar del doble matrimonio hispano-frances entre Luis XIII y Ana de Austria , el futuro
Felipe IV e Isabel.
- 1617-1643. Reinado de Luis XIII y gobierno de Richelieu.
Cuando en 1617, Luis se deshizo bruscamente de la tutela de su
madre, que seguia practicamente gobernando , hizo asesinar a Concini. En realidad fue otro favorito, Luynes, el que de hecho ejercio
el poder. Un ejercicio de poder que llego a ser tan ineficaz como el
de su antecesor referente a la domination de los principes y al sometimiento de los protestantes . Ni la condenacion a muerte de Luynes
(1621) ni la entrada de Richelieu en el Consejo ( 1624) hicieron cambiar fundamentalmente ninguno de estos dos aspectos.
De 1630 a 1643 se produjeron los cantbios decisivos de la politica francesa . En 1624 Richelieu habia proclamado el objetivo de su
politica : " Realzar el nombre del rey en las naciones extranjeras",
pero a la vez intenta realizar una politica nacional y real , por consi-
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catolicos con relation a ciertas opniones.

Los p royec t os de reforma de Richelieu.
En 1625 habia proyectado un reglamento casi revolucionario para todos los asuntos del reino. En el Consejo , reunido en Fontainebleau (25 de septiembre de 1625 ), el cardenal declaro que preferia la
paz a la guerra , pero que, dadas las circunstancias del momento,
el rey perderia su prestigio interrumpiendo las acciones militares comenzadas . En este reglamento intentaba conseguir la grandeza del
reino y el servicio a] rey (10).
A finales de 1626 Richelieu llego a convencer a Luis XIII de
que convocara en Paris una Asamblea de Notables pars realizar la
reforma del reino. Era necesario realzar ]a autoridad del rey, hacerla
efectiva , terminar con los abusos del reino, a fin de procurar a] rey
mayores recursos financieros e introducir en las mentalidades ideas conformes
al interes del Eslado y, a ]a vez , beneficiosos para los intereses de los
particulares . Richielieu afirmo en esta sesion de apertura: "Esta
asamblea debe ser corta , en cuanto a] tiempo, pero perpetua en cuanto a la duration de los frutos que producira" (11). Intentaba, por
una reforma interior , permitir al pals adoptar una polftica de independencia, cuya fuerza Ic permitiera , quizas, elegir el momento de la guerra
contra Espana . La reforma interior , en el pensamiento de Richelieu,
debia ser una fuerza para la guerra del man'ana.

De la idea de 1625 a la realidad de 1627.
El 1 1 de enero de 1627 , Richelieu presento una memoria de catorce articulos en los que propuso las reformas que debian ser realizadas ( 12). En estas proposiciones no se (lice nada acerca de la
compraventa de las funciones publicas ni del impuesto anual exigido por el Estado, para que el funcionario conserve su cargo publico.
Sin embargo si alguna reli>rma parecia esencial para el futuro del
reino, era precisamente csa. Richelieu lo habia rcconocido en 1625.
c Por que no habld de e11a en 1627? Quizas a causa de la guerra, que
se piensa proxirna, pero, sobre todo, porquc las mentalidades parecen poco preparaclas para aceptarla y porque e1 mismo se da cuenta
de que las finanzas reales no tienen la posibilidad de efectuar la
compraventa necesaria.
En el conjunto del programa presentado por Richelieu una idea
aparece clara y es, sin Buda, definitiva : la marina y el comercio (13),
y, por consiguiente, la guerra. Al desear una transformation de las
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la ensenanza y, para los j6venes, una formaci6n tecnica y comercial. Dos principios fundamentales deben orientar la ensenanza: la
fidelidad a la Iglesia y la obediencia al Rey.
Richelieu se habia atrevido a decir en presencia del rey (2 de
diciembre de 1626): "Se pueden encontrar recursos mediante los
cuales, en seis anos , se vera el resultado y la realizaci6n del programa de las grandes reformas" (14). Hay que afirmar que los seis anos
previstos no consiguieron realizar el programa proyectado por Richelieu. Estos anos no produjeron, tampoco, los resultados ansiados.
Es cierto que el deseo de realizar una obra completa no desaparecera jamas de su espiritu, pero no es menos exacto que Richelieu no
lograra ver el fin y la perfecci6n de esta obra. Las circunstancias le
apartaran de ells, por toner que afrontar problemas mas urgentes,
relativos it los asuntos del reino.
Digamos que hasta 1629-1630, Richelieu estaba muy lejos de
ser el jefe exclusivo del Consejo Real. En la opini6n ptiblica y en
torno al trono, dos grandes tendencias dividian a las clases dirigentes en relaci6n a tres problemas intimamente mezclados: paz o guerra
cons los Habsburgos (intervenci6n en la Guerra de los Treinta Anos);
tolerancia o extirpaci6n del cisma protestante en Francia, influenciada por la Reforma cat6lica; disminuci6n o aumento de la punci6n fiscal que pagaban las masas y era generadora de rebeliones populares.
Para el "partido devoto" - representado en el Consejo Real
por Miguel de Marillac, ministro de justicia - era necesario mantener en Europa la paz cat6lica (por consiguiente entenderse con la
Casa de los Austrias) y aprovecharse do esta paz Para realizar en
Francia el fin del cisma protestante y el alivio de las masas. Para
Richelieu y el "partido de los Buenos franceses", era necesario luchar
contra la potencia de los Habsburgos, aun a] precio de mantener las
condiciones esenciales del Edicto de Nantes y de un aumento fiscal
y, por consiguiente, de una sobrecarga administrativa y politica, que
naturalmente pagarian las masas populares.
La "journee des Dupes" (10 de noviembre de 1630) fue algo
muy distinto de una "revoluci6n abortada de palacio". Se crey6 que
Richelieu habia caido en desgracia, cuando la realidad fue que se
impuso su politica. Fue la gran alternativa (le grand tournant) (15).
Luis XIII consentira, sostendra la politica de Richelieu. Una poltlica
diclada por la guerra y por el despilfarro.
Semejante politica de gastos diplomaticos, de guerra y de grandeza costars cara y sera dura de llevar. No se negocia con las naciones extranjeras sin dinero, no se hate la guerra sin mucho dinero
y sin poseer el coraz6n de los s6bditos. Richelieu esta seguramente
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puede impedir que las cosas se desarrollen con Orden. El pueblo, si
no siempre tiene la capacidad dejuzgar y mends todavia de discutir
los sacrificios que se le exigen (16), puedc sublevarse. Los negocios
comerciales, mas sonados que realizados, no siempre manifiestan una
mayor circulation de riquezas.
Corso todo hombre politico, Richelieu estuvo condicionado por
las circunstancias que le rodearon. Se vio obligado a componer su
estrategia politica con muchas mas fuerzas de ]as quc poseyo. Decepcionante o admirable , la politica del cardenal- ministro, "asombrosarnente audaz", tuvo un precio: consentir en vcr cacr en la extrema miseria a un pueblo, por realizar la gloria y grandeza de un Estado (17).
A la muerte dc Richelieu (4 de dicientbre de 1642) y de Luis
XIII (14 de mayo de 1643 ), la guerra continua . Se esta aun lejos
de conseguir la paz. El drama social de esta politica va a continuarse
todavia durante diecisiete ands de guerra (1642-1659): recaeran sobre
el pueblo nuevas miserias y nuevas exigencias de la fiscalia real. c01vid6 el cardenal-ministro durante su ministerio lo que habia proclamado en 1625? Nadic lo sabe, pero muy bien se puede dudar de quc
asi fucra. Sin embargo "las nuevas imposiciones que el pueblo no
podria soportar mas" (18), el las aumcnto. "Las bolsas de los arrendatarios del patrimonio real, con frecuencia Ilenas del dinero del rey",
fue cl mismo quien contribuyo a llenarlas con ese mismo dinero y
tambien fue el, quien "cortejo" y obligo a "cortejar" a los financieros (19).
- 1643-1651. Minoria de Luis XIV. Regencia de Ana de
Austria. Gobierno de Mazarino.
El abandono de las reformas y el endurecimiento en todos los
campus de la politica de Richelieu fueron continuados por ]a politica de gobierno de Mazarino durante la regencia de Ana de Austria
y la minoria de Luis XIV. Mazarino, agotado por las guerras y perseguido por las rebeliones, se encontro ante un tesoro real en deficit.
Las rajas del Tesoro ptiblico se encontraban vacias. Se requeria a
todo precio c inmediatamente algunos c ientos de miles de libras Para continuar la guerra, alimentar y conservar ]as guarniciones, pagar a los aliados, doblar las pensioner, pagar las rental, cornprar
hombres y viveres,distraer a la torte... - Como conseguir el dinero? r:l)onde poder encontrarlo? Porque el ministro necesita cantidades enormes para salvar a] Estado. Para conseguirlo , recurre como
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o "intendentes " con detrimento de los funcionarios propietarios de
sus cargos p6blicos. Lo logra, porque el gobierno solo, y no el bien
del pueblo, regula los gastos y entradas ordinarios del Tesoro. Mazarino no conocio j amas otras finanzas ni otra politica economica.
Pero fueron suficientes para no hacer perder la partida al rey, para
evitar los desastres de la pcrdida de la guerra, enriquccer la casa del
ministro, asi como a los financieros y arrendatarios del patrirnonio
real y aplastar a] pueblo. Un pueblo a] que, como en tiempo de Richelieu, "solo se la solicitaba para pagar y para obedecer".
Los an'os de 1648 a 1653 corresponden a la crisis breve y, en
algunos aspectos, aguda de lo que se llama la "Fronda". Crisis quc
conviene , en primer lugar , situar y caracterizar.
Se sabe (20) que, despucs de un conllicto con el Parlamento de.
Paris ( mayo do 1648) y una tentative de autoritarismo de Mazarino,
los dias 26, 27 y 28 de agosto fueron dias de 'barricadas. Despues
do la huida de la Corte durante la noche del 5 al 6 de enero de 1649
de Paris a Saint - Germain -en-Laye, el conflicto revisti6 sucesivamente
trey aspectos : Al principio (encro-marzo 1649) es el Parlamento de Paris
el que pasa al primer piano; despues, en 1650, lo que atrae sobre todo
la atencion , es la agitacion de los principes ; finalmente, en 1651-1652,
es la anarquia general lo quc preludia el triunfo del adolescente Luis
XIV y la vuelta de Mazarino. Lo que intcresa senalar de estos episodios tan confusos como precipitados , es, nos parece, una triple leccion . Esta crisis fue : un "combate de retaguardia " contra una evolucion irreversible producida por la eleccion del programa politico
de los anos 1630. ^,Que podian los "Frondistas" contra el aumento
de los impuestos reales y los antiguos funcionarios contra los nuevos
"intendentes" sino evocar los "tiempos pasados" siempre me.jores
tnas dichosos?
Al inisrno tiempo esta crisis expres6 un periodo de "atomizacion " de los compromisos politicos : principes contra principes, oficiales contra intendentes , una parte de la burguesia contra otra, un
continuo trastueque de intereses personales revelador de una incapacidad historica para bosquejar una alternativa de gobierno.
Finalmente, el hecho de que cl objctivo principal de los "Frondistas" fuera , al menos en su mayoria y una mayoria inmensa, abatir no al rey sino a su primer ministro, Mazarino , y reclamar el fin
del "tninisteriado " y la "vuelta" al gobierno personal del soberano, muestra con suficiente claridad quc el sistema solo se cucstion6
en sus aspectos secundarios.
Cuando Luis XIV, en 1661 , decida prescindir en adelante de
nombrar primer ministro, sera el verdadero ejecutor testamentario
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habia revelado un malestar socio-politico de consecuencias inevitables.
Despues do la Fronda - 1635-1660 - y sobre todo a partir de
1661, at en el que Luis XIV asume personalmente el reino y el
gobierno , se abre una via nueva : " la preponderancia francesa", seOn Felipe SAGNAC, el "triunfo del absolutismo ", segun otros autores, miserias agrandadas para las masas, segun P. GOUBERT. Pero esta epoca se situa mas ally de la mucrte de Vicente de Paul.
2. Medios de action al servicio de la monarquia administrativa
Para comprender el funcionamiento de las instituciones del "Antiguo Regimen" ode la "Francia Moderna", y evitar asi el anacronismo, es preciso senalar dos aspectos:
a) Lo que hoy llamamos "funcion publica" dependia mucho
mas de la capacidad del funcionario u official que de las atribuciones
que le eran inherentes.
b) En la practica, estas personalidades, mas que individualidades, son miembros de familias, linajes en los que juegan una importancia maxima los vinculos de "clientela" y de "fidelidad". Su importancia se manifiesta tanto al mas alto nivel de gobierno como a
niveles intermedios. Esta cascada de fidelidades y de clientelas era
la que perrnitia sobrevivir al regimen (21).
Nuestras costumbres democraticas nos inducirian a hater un
juicio peyorativo de semejantes practicas. Sin embargo se requiere
senalar que para los soberanos eran la mejor de las garantias. Y ello
porque aseguraban mejor que las instituciones oficiales la continuidad
del Estado.
Este sistema de "clientela" y de "fidelidad" era beneficioso para
el soberano, para el primer ministro - primera creatura y cliente
del rey y para las "creaturas" del "jefe del gobierno"... Sobre todo
era un modo para ellos de vivir directa o indirectamente de los recursos del Estado. El servicio del Estado les enriquecia muy por encima de las funciones ejercidas y de la retribution oficial de este servicio. Ademas era una manera de nobleza.
Estos servidores, estos " ministros " en el sentido etimologico de
la palabra, Bran al mismo tiempo los que dominaban en la sociedad,
los que gobernaban en la "monarquia administrativa". En razon
de sus retribuciones, de sus funciones y de su cultura participaron
en primer piano en la "rationalization" - progreso y opresion que se realizo en el siglo XVII.
Los hombres del rey: oficiales y comisarios
Al principio la palabra "oficio" designaba cualquier funcion de
gestion , de administration o de justicia, confiada por el rey a un particu-
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lar y revocable por el mismo soberano. A partir de 1604 , por el celebre decreto de la Paulette, lo hemos senalado anteriormente, el officio
llego a ser no solo un bien patrimonial sino tambien hereditario.
El rey podia , ademas de estos oficios, de hecho inamovibles,
nombrar " commissaires ", es decir , confiar funciones extraordinarias y limitadas a personas con posibilidad de ser revocadas. A partir de Richelieu , y durante el ministerio de Mazarino , este grupo
de comisarios o "intendentes" no solo crecic desorbitadamente sino
que se convirtio en un arma eficaz del gobierno central contra los
" oficiales" demasiado independientes.
Dejando aparte el mundo heterogenco que constituian estos oficiales y comisarios (22), senalemos que su papel politico constituyo
el apoyo mas solido de la monarquia, a pesar del enfrentamiento ocasional entre ambos ( 23). El problema historicamente importante es
el de la osmosis y resistencia a esta osmosis entre los sectores del mundo dirigente , constituidos por la antigua nobleza de espada y esta
aristocracia de toga o provenience de la burguesia.
Correas de transmision
Para hacerse obedecer en las provincial , para transmitir las ordenes reales y recaudar los impuestos , Bran necesarias correas de
transmision . La tendencia constante de la monarquia no fue substituir las antiguas instituciones con unas nuevas, sino sobreponer unas
a otras . El paso decisivo de esta politica administrativa se realizo entre
1621 y 1628 . Los trabajos de R. Mousnicr ( 24) han esclarecido esta
evolution , aunque seria mas exacto hablar de revolucion. Entre 1635
(declaration de la guerra de Francia contra Espana ) y 1648 , los "comisarios" o " intendentes " de "justicia , de policia y de finanzas"
se generalizaron en todo el reino con la mision permanente de inspeccionar y controlar a los oficiales. El mismo autor ha demostrado
que, si el periodo de 1635 a 1638 fue decisivo ( en razon de la guerra
y de los nuevos impuestos ), en realidad hubo bajo el mismo nombre
de "intendentes " la creation de una nueva institution : la de intendente de "inspector reformador ", convertido en "administrador".
Su funcion no se redujo a inspeccionar a los oficiales de finanzas,
lino que este cucrpo de intendentes llego a remplazarlos en sus principales funciones . El descontento de estos oficiales desposeidos en la
practica se expreso en la Fronda , hasta Ilegar a conseguir la supresion de los intendentes "administradores ". Suspension que, de hecho,
fue solamente momentanea.
Hombres del rey, hombres de gobierno y de administration, estos oficiales y comisarios aseguraron en el siglo XVII la continuidad
y la eficacia de la monarquia. Al lado de ellos , a veces , frente a ellos,
con frecuencia mczclados con ellos, los notables del reino eran Ilamados Para intervenir en la politica administrativa del Estado.
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3. Partipaci(in de los gobernados en el gobierno y administracion del rcino
Entre los que gobernaban y los gobernados Sc interponfan los
que participation en la administracion (lei reino, en razon de lo que
Olivier MARTI I N llama la "organizaci6n corporativa de la Francia
del Antiguo Regimen". R. Mousnier, por su parte, ha intentado
responder en que medida las corporaciones participaron en el ejercicio del poder publico (25).
Enumeracidn de los cuerpos representados institucionalmente en el reino.
Enumeremos, siguiendo a R. Mousnier, las cinco categorias de
cuerpos representados institucionalmente en el reino bien de manera permanente, Bien de forma temporal.
a) Los cuerpos representativos del conjunto del reino: La reunion de
los Estados Generales v la convocacion do las Asambleas de Notables.
A los Estados Generales se acudia por eleccion, mecanismo pesado y complejo. Los tres estamentos del reino se cncontraban representados (Clero, Nobleza, Pueblo o Tercer Estado). En ellos cada
estamento defendfa sus prerogativas y exponia, sobre todo , sus quejas.
De ahi los "cahiers des doleances" que presentaban durante su celebracion.
La convocacion de las Asambleas de Notables o Asambleas Generales permitfa a los reyes obtener cierto consentimiento, especialmente
cuando se imponia la eleccion fundamental de un programa o plan
politico. El modo de designacion, en lugar de ser por eleccion, se
hacfa por nornbramiento. Los tres estamentos estaban tambien representados.
b) Los cuerpos representativos de un estamento . El unico estamento
de los tres del reino, que gozaba del privilegio de estar representado
ante el poder del rev de manera permanente y periodica, era el clero. Lo habia obtenido desde 1560. Para seguir conservando semejante favor, debfa pagar a la monarqufa fuertes sumas. Cada diez
an'os en las "grandes asa ^ nbleas" o "asatnbleas del Clero", los delegados a ellas renovaban el contrato fiscal que Ics unfa al Estado.
Ello les permitia intervenir constanternente a traves de los "bureaux du clergC' j unto a los consejos del rev y en todos los asuntos
relativos a la lglesia.
c) Los cuerpos representatiuos de un territorio : - Estados provinciales
o Estados particularec. Estos Estados existian , desde el cornienzo del
siglo XVII, en Nor ^ nandic, Languedoc, Dauphine, Provence, Bourgogne, Guyenne, Bearn. Se trata de provincias unidas o absorbidas
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sucesivamente al reino o por el reino de Francia. En cllos estaban
siempre representados los tres estamentos. Sus competencias eran
de ordcn administrativo o/y linanciero.
- Las comunidades ciudadanas. Jurfdicamcnte reconocidas por el
poder real, estas comunidades, cuyas instituciones al igual que los
Estados provinciales variaban hasty el infinito, se convocaban para
controlar aspectos iniportantes de la administracion urbana. En e11as
participaban un grupo restringido de "burgueses". Otros de los ohjetivos de la convocacion era elegir periodicarnente a sus representantes y a los consejeros de la ciudad.
- Las parroquias. En los pueblos, la vida religiosa y la vida social se vivian en torno a Ia parroquia. De ahi que se llamara a estas
comunidades campesinas, con frccuencia, parrocluias. Los cabezas
de familia, mejor situados economicamente, Bran los que las gestionaban. La ntonarquia se sirvio de ellas para dctcrminar los impuestos,
determinar la reparticion de los mismos y cobrarlos bajo el control
de los intendentes de recaudacion.
d) Los cuerpos representativos de losgrupos profesionales. Muchos grupos profesionales se organizaban en corporaciones. Corporaciones
de oliciales de judicatura y de finanzas, que no solo defendia sus
privilegios sino tambien expresaban por escrito sus quejas. Las corporacioncs de artesanos ("jurandes") tambien tenian susjurados elegidos por los "maestros oficiales" seg6n la diversidad de oficios a
fin de inspeccionar el ejercicio de su profesion y de poder intervenir
ante los poderes publicos.

e) Los cuerpos extrafos al derecho cornun. Los edictos de pacificaci6n de Beaulieu (1576) y de Nantes (1598) habian concedido a
los protestantes, dada su importancia numerica y geografica, un estatuto particular. Estatuto que les convierte en cuerpo privilegiado,
dotado de una organization judicial, politica (asambleas periodicas
y un representante perinanente ante (l rey) y militar.
r. En que grado estos cuerpos institucionales participaron en el
gobierno y administracion del reino? La palabra participation, si no
se la quiere vaciar de sentido y de contenido, irnplica cierto grado
de responsabilidad e influencia en los Organos de decision. Si no se
puede dudar de que los cuerpos institucionales enumerados se administraron durante el siglo XVII con un gran margen de libertad,
tambien es preciso reconocer que los agentes ejecutivos de la politica
v administracion realer jamas les consinticron una participacion en
el poder local. En el ambito de la alta administracion, es decir, de la
reglamentacie n do la vida p6blica, la participacion fue real, pero limitada c indirecta a travcs del cnvfo de cartas y emisarios a personajes
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influyentes en la Corte. Este era el metodo de los notables para doblegar las decisiones del rey. Referente a las grandes decisiones gubernamentales, especialmente en la elecci6n y control de los gobernadores
o prefectos, los reyes jamas admitieron ceder un spice de su autoridad. Indiscutiblemente existia voluntad de participar realmente en
el poder. Pero esta voluntad choc6 con el despliegue de una politica
centralizadora - el centalismo del Estado Moderno - o, como otros
prefieren Ilamar, una politica absolutista.

4. Rcchazo de los contestatarios a la administraciem de la
monarquia
El desarrollo del sistema politico-administrativo provoc6 en el
siglo XVII diversas formas de rechazo, de contestaci6n. Rechazo y
contestacion quc centramos en la reaction critica al sistema, sin que
se llegara, exceptuados algunos casos rarisimos como en algunas
"Mazarinades", a la elaboraci6n te6rica de un anti-sistema (26).
Reaction critica al sistema . En el terreno de las luchas, que se
abrieron contra la politica administrativa de la monarquia , contra
sus agentes de ejecuci6n, distinguimos tres niveles . Niveles que expresan, en su n,aniir stacion do rechazo, motivaciones desiguales segun
los diversos c•stratos (le la sociedad.
a) La Fronda. La Fronda ha sido interpretada, segun los momentos de la historiografia y las pasiones de los historiadores, Como una
anticipation de 1789 (Sainte-Aulaire, bajo la Restauraci6n) o una
reaccient retr6gada contra la obra progresista de la monarquia centralista o absolutista. La consigna tnovilizadora de la Fronda fur: "Fuc•ra
Mazarino" ("Point de Mazarin"). La lucha contra los inlendentes,
que desposeian en la practica a los oficiales de finanzas, no fue mas
que la reacci6n do intereses corporativistas. S61o la supresi6n de los
arrendatarios y cobradores del fisco ("partisans", "traitants") y la
reducci6n de impuestos hubieqn podido ser - ya que asi era de
hecho - los puntos cruciales de la reacci6n, provocada por el brutal
aumento fiscal de Richelieu y preparada por las innumerables rebeliones antifiscales de las que hablaremos mas adelante. Pero, de 1648
a 16 5 3, esta huelga de los contribuyentes fiscales abri6 una crisis en
la que aparecicron los fen6menos de confusion, de atomizaci6n y de
anarquia.
Enumeremos los datos esenciales. En una coyuntura econ6mica muy desfavorable (despues de dos malas cosechas hasta Ilegar a
doblar el prccio del pan entre los primeros meses de 1646 y 1648),
la politica fiscal de Mazarino Ilev6 a reunirse en Paris, el 13 de tnayo, a los oficiales de la alta administraci6n de la monarquia, incluida
el Parlamento (Cours souveraines) pars elaborar en dos meses un
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la Chambre de Saint-Louis". Aceptado, en gran pane, por el gobierno real , Mazarino se inquiet6 de las reivindicaciones hechas contra
ties financieros dc gran utilidad para el Estado. Mazarino intent6
autoritariamente oponerse a estas reivindicaciones. El Parlamento reaccion6 contra el primer ministro y adopt6 una actitud revolucionaria.
En su deseo , quizas sincero , de disminuir las cargos fiscales impuestas al pueblo, el Parlamento rechaz6 registrar los nuevos impuestos necesarios para pagar los gastos de guerra: excelente medio de
hacerse popular y de someter al gobierno real a su disposici6n. Al
mismo tiempo intent6 proteger las situaciones adquiridas por los titulares dc cargos publicos y defender a los podercs provinciales y locales contra la politica centralizadora del gobierno real. Pasando rapidamente de la oposici6n a la rebcli6n y de la rebeli6n a la guerra
civil, el Parlamento no hara en definitiva mas quc sublevar a las masas
y aumentar la miseria y el sufrimiento del pueblo.
Esta rebeli6n del Parlamento oblig6 a la reina a huir de Paris
con el rey , su ministro y coda la casa real a Saint - Germain - en-Lays.
Para hater cesar la oposici6n del Parlamento y hacer capitular a los
parisinos, Ana de Austria, Mazarino y Conde decidieron bloquear
y sitiar Paris . El bloqueo aument6 el furor de los parisinos y arreciaron los combates entre las tropas reales y las de losjefes de la Fronda. Dcspues de dos meses dc sitio, Conde reconoce que no puedc,
con 12.000 hombres , apoderarse de Paris , ni siquiera bloqucarla totalmentc, ni reducirla por el hambre. El Parlamento, consternado
por el drama que estaba provocando, decidi6 entrar en conversaciones con la Corte.
El tratado do paz se registr6 solemnemente en el Parlamento
el I de abril de 1649 (le habia firmado por parte de la Corte Mazarino y por parte del Parlamento, su presidente, Mateo Mole, el 11
de marzo). Los grandes de los dos partidos obtuvieron de la Corte
el precio de las reivindicaciones exigidas Para llegar a la paz. Excelente comercio para todos ellos Una vez mas el pueblo no obtuvo
nada despues de hater luchado sangrientamente y pasado hambre.
En realidad fue el unico que pag6 los gastos de esta rebcli6n fracasada.
La rivalidad creciente entre Mazarino y el principe Conde condujo al primero a arrestar al Segundo en enero de 1650. Esta decisicirr provoc6 la rebeli6n de las provincial de las que Conde y sus
familiares cran gobernadores: Normandic, Provence, Poitou y Guyenne. Revoluci6n superficial, ya que un viaje del adolescence Luis
XI V fue suficiente para calmarla. Pero cuando la Corte volvi6 a Paris, a finales de 1650, la situaci6n se agrav6 . El pretexto fue Mazarino, que tuvo que huir en febrero de 1651 . De nuevo se unen todos
los descontentos. Fue el comienzo de la Ilamada "Fronda de los principes", en contraposici6n a la primcra, Ilamada "Fronda del Parla-
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mento". Dos anos mas todavia tuvo el pueblo que aguantar la guerra
civil con todas sus miserias y la Corte, de anarquia, unida a la amenaza espanola, en guerra desde 1635 contra Francia. Los ultimos
lugares de resistencia de la Fronda fueron Paris y Burdcos.
La Fronda tomb su nombre de unjuego de ninos. Entre los principes - y sus clientes armados - la Corte, el Parlamento, las municipalidades se desarrollo un juego complejo y movido, del que no
podenurs sei alar aqui mss que algunos rasgos principales. Ni en la
oposicion parlamentaria, efectiva pero timida, ni en la mayoria de
los panfletos no se encucntra mas que la voluntad de eliminar al primer ininistro, Mazarino, y el rechazo de ]as transformaciones de la
rnonarquia administrativa, ocasionadas y exigidas por la poli'lica de
guerra y de despilfarro. Incluso entry las corrientes de los mas "extremistas" - a Paris de enero a abril de 1649, a Paris y Burdens en
1652-1653 - no hicieron mas que manifestar viejas amarguras y
viejas utopias. Solo una rninoria del pueblo y do la pequcna burguesia se aprove(-h6 de la crisis abierta en el interior del mundo dirigente
para explicitar sus suenos y sus resentimientos. Los sucesos dramaticos de la Fronda golpearon con fuerza al pueblo. Las "Relations"
de la epoca y la correspondencia de los misioneros a Vicente de Paul
lo atestiguan y icon que realismo de datos! (27).

b) Las rebeltones anttfiscales. Las rebeliones contra los impuestos
fiscales fueron principalmente campesinas. Fue Richelieu (28) el que
realizci una verdadera revolucion del aume•nto fiscal. F! aurnento de
este impuesto directo y nominal llego a tripiicar entre 1624 y 1660
hasta Ilegar al 13 por 100 (lei producto bruto de las t icrras. A no menor rittno crecieron los impuestos indirectos. De esta forma la monarquia ingresaba en la Tesoreria del Estado los recursos e•con6micos requeridos para seguir la politica de guerra ele•gida.
Pero esta revolucion del impuesto atrajo todas las demas. Para
hacer entrar el dinero de los impuestos rapidamente fue necesario
dirigirse a ricos prestaclores, los "partisans " o "traitants" o "ferrniers" que adelantaban al rev las cantidades prefijadas y clespues
se encargaban ellos de recolectar los impuestos pot su cuenta. Para
hacer efectiva esta recoleccion de impuestos fur preciso crear y aumentar on cuerpo do comisarios moviles proveidos de plenos poderes:
fue el origen de una seric de nuevos oficios. La gcrcncia y ernpleo
de estas sumas tan considerables Ilevaron a reformar los consejos del
rey, mejorar sus condiciones de trabajo, recurrir a la previsi6n: El
resultado fue multiplicar los agentes ejecutivos que constituveron la
burocracia real. El centralismo, o absolutisino, fue en gran parte producto del impuesto.
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Las masas de los campesinos rechazaron pagar estos aurnentos
de impuestos y se rebelaron tambicn por ]a manera de cobrarlos. De
ahf que no haya que cxtran'arse de que no participaran mayoritariarnentc en 611as los estamentos rnas altos de la sociedad. Solo los
elernentos empobrecidos o "desclasaclos" de estos estarnentos (nobles
campesinos arruinados, parrocos y vicarios famelicos, oliciales de rango inferior, excluidos dc poder conseguir funciones p6blicas mas elevadas) se vieron, a veces, forzados a dirigirlas. Se trata de rebeliones
de campesinos y de artesanos, de plebeyos, pero en ningun caso de
sediciones de mendigos y vagabundos, aunque a veces se aprovecharan de cllas. Es la comunidad campesina, el con junto de los que deben y pueden pagar los impuestos - un "impucsto de reparticion"
o solidario - los que se rebelan, no la masa de los que no poseen
nada. En estas rebeliones aparecen tambicn, segun los momentos,
motivaciones mas profundas y resortes afectivos inas ocultos que las
solas reivindicaciones contra el fisco.
De 1620 a 1624, la masa de los campesinos habfa vivido en una
tranquilidad relatives, dado que la monarquia administrativa habfa
recurrido mas al impuesto indirecto que al inipuesto directo, si se
exceptua el page, del "diezmo (dime)". Sin embargo los que provocaron los enfurecimientos de los campesinos fueron los impuestos reales. Con la escalada de la politica fiscal de Richelieu se abrio, tie
1625 hasta la Fronda, un gran ciclo dc rebeliones. Rebeliones endemicas que culrninaron con los "Nouveaux Croquants"del Sur-Oeste
(1636-1637), los "Nu-pieds" de la Baja Normandia (1636-1642), sin
olvidar que la mayor parte del reino vivfa en un estado de anarquia
antifiscal pcrrnanentc.
Estas rebeliones alimentaron en la decada del 1950 y 1960 un
memorable debate entre B. Porchnev y R. Mousnier (29). Mientras
el primero descubria en 611as el comienzo de una revolution "burguesa", traicionada por la burgucsia de oficiales y financieros, R.
Mousnier disccrnfa en 611as sediciones suscitadas bajo rnano por
nobles y funcionarios publicos contra los progresos ccntralizadores
introducidos por el impuesto real. Nuevas investigaciones y mas precisas, realizadas despues de este debate (30), senalan que estas rebeliones populares fucron promovidas por campesinos relativamente
protegidos de caer en la pobreza (no los mas pobres) y dirigidas por
los amargados y "fracasados" de la nobleza campesina y de la
pequcna burguesfa de oficiales. En consecuencia estas rebeliones populare s antifiscales no fueron suscitadas ni sostenidas por on provecto rcvolucionario ni por una reacci6n sen'orial.

c) El gran rechazo de los humildes . Las luchas contra los impuestos
reales y senoriales - laicos y eclesiasticos - no se realizaron siempre
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a craves de sedicciones armadas. A veces se expresaron, especialmente
en el sur de Francia, no a craves de motivaciones consciences, sino
por escenas a la vez vividas y represenladas. Estas escenas nos permiten descubrir hasta que punto las pulsiones psiquicas subyacentes
se expansionaban a craves del resorte profundo de la subversion o inversion social.
El objeto de su "deseo" se centraba en: transformar a los senores
en criados, a los sacerdotes en servidores de Satan, a los ricos en
pobres, a los duenos en esclavos. De estas "carencias", mas reveladoras del mundo reprimido del inconsciente colectivo que cualquier
rebelion, Le Roy Ladurie ha dado un ejemplo fascinante en las mutilaciones ceremoniosas que acompan'aron a la rebelion popular de
Agen contra los impuestos en junto de 1635 y de 1636 (31).
Esta misma voluntad de subversion se manifesto en la epidemia de la brujeria y da pactos con Satan en el siglo XVII (32). Asf
lo ha escrito con precision Le Roy Ladurie: "La conciencia campesina se manifiesta de forma autentica en las rebeliones populares vividas salvajemente hasta el fracaso final, pero esta conciencia aflora
tambien, en forma mftica, en la rebelion imaginaria y fantastica, en
el "sabbat", tentativa de evasion diabolica". En uno y otro caso se
trata de subvertir el mundo, de volver el mundo al reves.
Esta mirada panoramica nos ha hecho descubrir sucesivamente
tres mundos a los que la politica centralista, mas que absolutista,
modifico progresivamente los equilibrios internos y recfprocos. Un
mundo de gobernantes y de administradores que adquirio, a partir de 1630
y sobre todo a partir de 1650, una autonomia, un poderfo y una eficacia considerables. Un mundo de exclutdos, cuyas rebeliones se refugiaron, mas que en el ambito de la sediccion, en el ambito de lo imaginario y del delirio. Entrc los dos: esos notables divididos, esas elites
atomizadas, esos participantes apartados. Pero esto nos introduce ya en
la politica social del tiempo de Vicente de Patil.
NOTAS
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(3) Algunos autores do las "Mazarinades" hacen correr la sospecha de quc "el
senor Vicente" habia bendecido el matrirnonio , realizado en secreto, ent re la reina
Ana de Austria y cl (ardenal-ministro Mazarino. "Todo Paris lo corncnta y murmura de ello". El hernrano L. Rohineau, uno de sus secrcurrios, Ic informa de cste rumor pcrsistenie. Vincente le responde: "eso es (also comp el diablo": L. ROBINEAU, Remarques sur lea actions et paroles du feu mon,ieur Vincent''. man. p. 10 y 117).
(4) El nrovimicnto do esta forma de estudiar y de escribir la historia nace con
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Civilisations), revista fundada por ellos en 1929.
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ENTORNO HISTORICO-SOCIAL EN TIEMPO
DE VICENTE DE PAUL
Jose-Mara IBANEZ G.M.

En el siglo XVII los estamentos de la sociedad permanecen los
mismos de la tradicion. En el reino se hacfa la distincion entre los
que oraban, los que luchaban y los que trabajaban, "estos ultimos
innoblcs, por ser 6tiles". Estas distinciones configuraban la "estratif icacion social" cuyos estamentos Bran el Clero, la .Vobleza y el Pueblo
o Tercer Estado.
El fundamento da tales distinciones se arraiga en la dignidad.
estima y calidad de servicios, de acuerdo con ]as estructuras mentales de la epoca, encarna una concepcicin religiose y militar de la sociedad y refleja una economia primitive. Correlativas a funciones
sociales, estas distinciones no corresponden ni a rendimientos econc micos ni a competencias personales. Se requiere sen'alar, sin embargo, que la realidad social concrete no concuerda con esta estructura jerarquica y hieratica. El favor del rey y la economia producian
en la practice otro estilo de vida social mends inamovible y diferentemente estructurado y dignificado (1). Ello significa que un "orden" o estamento en apariencia unico encubria realidades muy diversas. Estas realidades hay que descubrirlas mends en los "ordres"
o estamentos tradicionales que en las elites, a la vez unidas y divididas. Un t nico estamento: el Clero. i Pero en su interior cuantas jerarquias! La nobleza jamas llegci, a pesar de sus tentativas durante
la Fronda, a organizarse como el clero. En cuanto al "'I'crcer Estado" - y su terrninologia ya es esclarecedera - fue un "e.stamento
negativo". al que solo se definfa por aquello de to que sc le excluia:
el servicio de Dios y la "sangre azul". Y sin embargo en su interior
se situaba la verdadera frontera, la que separaba el rnundo de los participantes en el poder y el de los exclufdos, el mundo de los nobles
v el de los anonimos, la Flite v las masas.

El Clero
La Iglesia cfe Francia habia lido sometida, durante el siglo XVI,
a una agitacic n politico-religiose febril y con frecuencia dramatica.
Las guerras de religion habfan provocado destrozos materiales y mantenido violencias fisicas y morales terribles, apasionadas. Digamos,
utilizando una expres16n de Tapie, que "la Francia de las catedrales goticas y de las Iglesias rornanicas habia sido terriblemente probada por la lucha" (2).
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A finales del siglo XVI la Iglesia se encontraba, excepto en el
campo economico, en una situation grave de dependencia. Segtin
el concordato de Bolon'a (1516), el rey presentaba los candidatos a
arzobispados, obispados, beneficios mayores y el papa accedia en el
plazo de seis mcscs a conceder la investidura canonica. El rey pcdia
a los obispos nombradosjuramento de fidelidad y el gobierno de Estado exigia a la Asamblea del Clero contribuir a las finanzas reales.
Al ser un acto politico, eI concordato sometia a la lglesi'a al poder
del rey y le permitia, al mismo ticmpo, disponer de los bienes eclesiasticos.
El clero de Francia, corporation traditional como la nobleza y
la burguesia, gozo de una gran influencia en la sociedad del siglo
XVII. Esta influencia se origin6 en las riquezas que poseia y en los
recursos financieros que utilizaba. Los bienes constituidos por las
propiedades eclesiasticas y religiosas, a las que hay que anadir las
rcntas e impuestos por el personal de la Iglesia , constituyen no tercio (1/3) de la riqueza total de la nation (3). Si la economia del reino
no se resintio demasiado, se debi6 a que el sistema de colacidn do beneficios, la encorntenda , puso en circulation la mayoria de esta riqueza.
En el grado superior de la jerarquia, los obispos eran personajes importantes, cuya influencia se hacia sentir en la politica del rev y en
la sociedad. El parroco era un "senor" y sometia a sus parroquianos
al "diczmo".
llcjando aparte su funcion religiosa (de la que hablara, supongo, el padre Mezzadri), cl alto clero reunici entrc sus rnicmbros a
personas de origen noble o/y burgues. Con cl favor del rey y la confirmation del papa, las diversas noblezas y burguesias instalaban a
sus segundones en el episcopado y en los mejores conventos, cn los
que vivian de las rental senoriales y de la tierra, unidas a sus funclones. A estas rcntas se anadian los beneficios propios de la Iglesia,
como el diczmo universal, aunque con frecucncia era inferior al diez
por ciento. La burguesia comerciante y administrativa instalaba a
sus hijos en los numcrosos canonicatos urbanos, generalmente muy
ricos y muy atentos a sus beneficios temporales. Exceptuado el bajo
clero de los vicarios y de los sacerdotes "habituales", es decir, sin
bencficio y sin rninistcrio pastoral preciso, los parrocos urbanos y
rurales gozaron de una buena situation , en comparacion con la mayoria de los campesinos y de los obreros de la ciudad (4). Estas diferencias entre "bajo" y "alto clero" nos manifiestan que este grupo
social se vio sotnetido, Canto o mas que los otros grupos sociales, a
la disgregacion tradicional del estamento juridico de la sociedad.
La gran cantidad de sacerdotes, religiosos, es otro aspecto del
poder e influencia de la Iglesia , del clero, que llego a representar el

- 336 dos por ciento de la poblacion . Una encuesta, realizada con minuciosidad alrededor de 1660, constata 136 arzobispos y obispos , 40.000
parrocos , 40.000 entre vicarios , capellanes , confesores de religiosas,
sacerdotes "habituales", 5.000 abades o priores seculares, 16.000
canonigos . Todos ellos suman 101 . 000 eclesiasticos del clero secular. El nt mero de religiosos es de 82.600 , de los cuales 35.600 pertenencen a comunidades , que viven de sus rentas y trabajos, y 47.000
a las ordenes mendicantes antiguas o reformadas , que "viven y prosperan por la mendicidad" (5).
Este resumen indica que la Iglesia de Francia en tiempo de Vicente de Paul, el clero, primer "orden" del reino, detentaba un gran
poder economico, juridico y social.
La Nobleza
La Nobleza es definida por los juristas como el " segundo orden" de la nacion. Esta definicion encubre una realidad muy compleja y tin grupo social dificil de limitar.
La nobleza, que representaba entre el cuatro y el cinco por ciento
de la poblacion , encubria situaciones muy diversas . Respecto a sus
origenes podia ser "inmemorial " o antigua , " adquirida" o nueva,
falsificada. Con relacion a sus funciones existia la nobleza de la torte, rural , parlamentaria o/y administrativa . Como los demas grupos
sociales, la nobleza se vela confrontada en el siglo XVII a la realidad socio-econ6mica, que provocaha en ella una disgregacion, it pesar de tnantener la uniclad de nombre.
Ella vivia principalmente , a veces casi tinicamente , de sus bienes
raices, de la renta de la tierra que recibia a craves de diversos canalcs. Algunos nobles gozaban de pensiones, que el rey les concedia
por medio de beneficios, funciones, dignidades.
"Ninguna tierra sin dueno", decia el adagio . A estos vinculos
entre el seiior y la tierra se anadian , seg6n la diversidad de regiones,
innumerables derechos "feudales" y le concedian ser jucz en lasjurisdicciones ordinarias . En toda la extension del "senorio" - en el
que habia tierras que no Ic pertenecian - exigia sus derechos y percibia una surna cada vez que se transmitia una renta o se realizaba
una compraventa de rentas o de inmuebles entre campesinos. En la
iglesia , donde por derecho de patritnonio nombrada al parroco, el
noble era tratado con distincion , signo de su condicion . La exencion
de pagar los impuestos reales, especialmente la "faille", lc distinguia claramente de Jos plebeyos.
La nobleza intent6 por todos los medios ser una clase "dominante", a traves de su influencia en los asuntos y cargos publicos,
y "privilegiada "; quiso distinguirse de los demas grupos sociales por
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el manejo de las arenas y por un estilo de villa fastuoso, incluso cuando
sus recursos no correspondfan a semejante despilfarro.
Todo ello explica el mito que se cre6 en torno a la nobleza y
la conciencia que csta tuvo de su distincion. Esta concienza de rata
lc hizo replegarsc en si misma y rechazar a la nueva nobleza y la
invasion de la burguesia de oficios y comerciante. Si la nobleza no
fue amada en el siglo XVII, no dejo sin embargo de ser envidiada.
La prueba esta en que la burguesia aspic-6 a ser noble y, para conseguirlo, no dudo en pagar grandes sumac de dinero al rey. Los titulos
de nobleza predisponfan para conseguir ciertas funciones y dignidades, especialrnente eclesiasticas. Dc ahi la "herencia" de obispados,
de beneficios eclesiasticos, de nombramientos de abades y de abadesas. Los nornbrarnientos reales para estos cargos manifiestan claran me (Inc los titulares pertenecfan con muchfsima frecuencia a la
ImhIcza,
En realidad los nobles eran "clientes". Clientes, clicntela, estas palabras evocan un sistema social, en el que el favoritismo, la
fidelidad, la dependencia tienen preeminencia (6). La nobleza en
Francia no se salvaba mils que por el favor del rey. Al mismo tiempo
el aumento de clientes acrecentaba cl poder de quien utilizaba el favoritisrno. Asf pensaban los "Grander", que lo eran, sin Buda, por
el favor del rey, pero mas todavia porque le forzaban a otorgarles
estos privilegios en razOn del temor que le inspiraban. Richelieu,
cliente del rey, y 61 rnismo senor de otra clientele, hara todo lo posible para reducir la nobleza a la sumisicin y a la dependencia. Depcndencia economica y sumision politica se unieron Para hurnillar
y disgregar a la nobleza. La nobleza de provincia, duramente golpeada por Richelieu (destruccion de castillos), excluida de la corte, privada de los Estados Generales y a veces de los Estados Provinciales,
conservo siempre la nostalgia de los tiempos pasados. Estos descontentos contaron mucho en la crisis del siglo XVIII.

Tercer Estado o Pueblo.
A diferencia del Clero y de la Nobleza, el estamento llamado
Tercer Estado se caracteriza por la heterogeneidad de sus componentes, ya que en el se agrupaban sectores muy dispares social, cultural y economicamente hablando.
La burguesia.
El termino burguesia en el siglo XVII Frances envuelve y rcvela diversas categorias dentro de la misma "estratificacion social".
En ella se distingue la burguesia inactiva y la activa.
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(casas, tierras etc.) y del producto de rentas constituidas, sobre todo
en Paris. Con el recto de los grupos, que componfan la burguesia,
poscfan entre el 15 y el 20 por ciento de la tierra.

2. La burguest'a aclioa . A traves de sus diversas actividades, la burguesia estaba muy unida al regimen. Segun la clasificacion de P.
Goubert (7), varios grupos de burgueses participaban en cI buen funcionamiento de la administacion de la monarquia:
a) En el sistema administrativo: los oliciales o funcionarios dc
nivel medio o inferior de juzgados, Parlamentos, abogacfa, notarfa.
b) En el sistema economico fundamental : los administradores
y recaudadores de rentas en productos o en dinero en beneficio do
los propietarios laicos o clerigos do las "senorfas".
c) En el sistema linanciero : los grandes poseedores de dinero,
auxiliares de la monarquia para recolectar los impuestos o para hacerse los arrendatarios de los impuestos y derechos del rey.
d) En el sistema comercial: los negociantes armadores, grandes
comerciantes de 13urdeos, Nantes, Marsella en relacion con las Islas.
A ellos se pucden anadir los grandes errpresarios de la manufacture.
Las profesiones liberates agrupaban, en ]a burguesia, a medicos, cirujanos , editores o libreros, artistas , escritores ptihlicos et( .

3. En razon de criterios de bienes economicos y de notabilidad se pueden
distinguir:
a) La alla burguesia que agrupaba a arrendadores, recaudadores
generales de linanzas, banqucros, representantes de grandes negocios y algunos empresarios de manutacturas (equivalentes a los grandes ernpresarios industriales de hoy), en dehnitiva, a los potentados
(alrededor de un 10 por ciento). muv cercanos a Ia aristocracia o en
via de llegar it pertenccer it 611a.
b) La mediana burguesia qur comprendia la mayor parte de los
oficiales o funcionarios y los que ejercfan profesiones liberates.
c) La pequena burguesia clue reunia a los pequenos comerciantes
y a los artesanos independientes, distintos de los artesanos drpendicntes de patronos fabricantes o comerciantes y que apenas se distingufan del mundo de los "ohreros", coma veremos luego.
A pesar de este esfuerzo de clarificacicin, se rcquicrr scnalar que
toda clasiticacicin es intperfecta, porque las rentas entran, aunqur
de modo diverso, en casi todas las fortunas de la burguesia.

Mas importante que la enumeracion de las dif rentes burguesias,
es indicar, al rnenos, que Codas ellas absorbian la mayor parte do
la renta del reino y de su significacion social.
Desde 1631 existian ya en Francia grandes fortunas. Es cierto
quc no Bran rnuy numerosas. Su origen se debia, en general, a las
mercancias. Era el comerciante, en sus diversas escalas, el que se
beneficiaba de las ganancias. La riqueza y su crecimiento estaban
asegurados, generalmente, por el gran negocio del "comercio y del
prestamo".
En una sociedad, donde cada uno buscaba constantemente encontrar alimento, poseer una propicdad agrfcola era el medio de asegurarse los productos necesarios Para la subsistencia. La posesion
de sierras no solo aseguraba en todo momento un presupuesto, lino
ademas, de acuerdo con las estructuras de la cpoca, tenia signification de nobleza, de senorio. Nobleza y senorio garantizaban, en general, los privilegios, satisfacian la vanidad social y. en la practica,
producian y estaban exentos con frecuencia de impuestos.
Lo mismo que los nobles, los burgueses era propietarios y, a
veccs, senores. La dilerencia consistia en quc poscian rnenos tierras
y mends senorias. Por el contrario, se sabc que su administracion
fue ordinariamente mas inteligente, mas contcnciosa, en dcfinitiva,
mas fraudulenta que Ia de la mayoria de los nobles. Reteniendo, a
veces por miles, tetras de cambio, recibos, creditos, es decir, hipotecas, tenian la posibilidad de aumentar su hacienda, haciendo disminuir, a veces, las propiedades de los nobles y, con frecuencia, las
tierras de los campesinos (8). Anticipando semillas, grand, herramientas, telas, salarios, los obreros de la ciudad y los pegenos campesinos dependian totalmente de ellos. Por an-adidura, se hacian
nombrar, con frecuencia, administradores de las propiedades de la
nobleza y del clero e instalados en estas funciones lucrativas se beneficiaban de nuevos reditos de la sierra (9).
Otra fuente de riqueza, dificilmente comprensible para el mundo
de hoy, se encontraba entre las manos de la burguesia del siglo XVII.
toda funcion publica, juridica o administrativa, era vitalicia. El funcionario la heredaba o la compraba. Lo hemos senalado en la conferencia anterior. Sometidos al sistema de compra-vcnta, los cargos
publicos se convirticron en inversion, en negocio. R. Mousnier ha
estudiado con detalle y profundidad el aumento de su cotizaci6n (10).
Por asociaciones y compan'tas algunos burgueses se convirticron
en arrendatarios de los impuestos y derechos del rey. El negocio consistia en anticipar la suma prefijada de sus rentas y recuperarla despues ampliamente a expensas de los contrihuyentes habituales. Este
sistema permitia vegetar a ciertas personas. Al mismo tiempo reducia a la miseria it jornaleros y campesinos v aumentaba autornaticamente, en relation con los comienzos de siglo, la fortuna de los me-
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dios parlamentarios y alta burghesia. Asf se puede comprender la
potencia de algunas familias de la burgucsfa y la posibilidad que tenian de aprovechar todas las ocasiones para invertir ventajosamcnte
su capital. Quicnes podian disponer dc capital estaban casi seguros
de hacerlo fructificar, puesto que el dinero escaseaba y todas las clases sociales to necesitaban. Es cierto quc algunos podian haber lido
tratados de ladrones y de sanguijuelas que chupaban la sangre del
pueblo y del Estado. Sin embargo era necesario recurrir continuamente a sus servicios (11).
No se puede dudar de que, desde 1630 hasta finales del siglo
XVII, la burgucsia tuvo en el Estado monarquico un papel de maxima importancia.

Corporaciones de artesanos
Las corporaciones de artesanos eran agrupaciones de patronos,
oficiales y obreros de diversas profesiones: tejedores, curtidores, tintoreros, albaniles , carpinteros , aserradores , herreros , carniceros,
cuchilleros etc. Estas corporaciones constitufan dos grandes grupos:
libres ("metiers regles") y "juradas'' ("metiers jures").
Las primeras estaban de hecho controladas por las municipalidades, que podian dictar unos estatutos N. (ontrolarias por la policia
municipal.
Las corporaciones juradas estaban constituidas por agrupaciones
profesionales autonomas con posibilidad juridica propia y normativa colectiva estricta. Sus micmbros tenian los mismos derechos v obligaciones y se comprernetian a permanccer unidos por jurarnento.
(Dr ahi la expresion "metier jurc on jurande"). En sus reuniones
clefendian sus intereses. discutian sus reglarnentos v sus presupuestos.
Las condiciones del aprendizaje del oficio y el acceso a la maestrfa
o a "oficial artesano" estaban dcterminadas con precisiirn en cada
proles16n. Eran estos los que se ohupaban de pacer respetar el monopolio concedido en el plan profesional a nivel territorial urbano
o regional (12).
El mundo de to patronos
El conocimiento de los patronos - fabricantes urbanos - revela tres tipos de empresa, que corresponden a tres tipos sociales,
a pesar de la aparcnte unidad do la profcsion: el fabricante vendedor,
de cuya independencia econcimica no se puede dudar ; el simp le fabricante , pequeno patron, que intenta guardar su autonomia, pero que
en rcalidad depende de los grandes comerciantes; el palrono que no
posee rods que on telar, asalariado de un genero apenas privilegiado.

Los obreros asalariados de la ciudad
En la base de la escala de esta sociedad urbana, la rnasa de los
obreros asalariados (mas de la mitad en Amiens, mas de un tercio
en Beauvais, numerosos en otras partes, especialmente en Lyon y
Paris (13) amontonada y hambricnta, agobiada por la dominacion
ccon6mico-social de la burguesfa comerciante, se alojaba en los arrabales y en his barrios miserables. Sin tierras, sin ser propietarios de
sus c asas, sin mobiliario apenas, sin lenceria, su salario constitufa
el unico medio de vida. Pero este salario era siempre incierto, lo mismo que el ernpleo (14). Ademas, todo un sistema de anticipos, proporcionados por los patronos, convcrtfa a estos obrcros en una especie de pcrpetuos deudores, totalmente sometidos a] poder de dichos
jefes. Deudas y analfabetismo hacian de los trabajadores manuales
no especializados un mundo dominado y dependiente. Los mas
pobres de estos obreros, exluidos de un contrato de trabajo a causa
de su edad o de su enfermedad, permanecfan al margen de toda organization y corporation.
Para Ilegar a ser "oficial artesano", se requerfa pasar tres a
cuatro as de aprendizaje del oficio en casa del patron. Por
ariadidura, los aprendices, para entrar en el cuerpo de "oficiales artesanos", se vefan sometidos con mucha frecuencia a soportar una
serie de condiciones dificiles, a veces draconianas. En Amiens, en
Beauvais mas de una cuarta (1/4) parte de aprendices no terminaban "su tiempo" de aprendizaje. Las razones de esta interruption
son diversas: falta de salud fisica, incapacidad de aprender el oficio,
pobreza de los padres, que no pueden pagar al patron las pocas libras
exigidas - previstas en el rnomento del contrato de aprendizaje malos tratos do los patronos y obligadas prolongaciones del aprendizaje (15). Terminado el tiempo de aprendizaje, el aprendiz, para
entrar en el cuerpo de los "oficiales" dcbfa, a veces, pedir prestadas
algunas libras: esta primera deuda, lo mis corriente, era el anuncio
de otras. Llegar a la maestrfa era francamcnte dificil. Solamente los
hijos de los patronos eran los favorecidos y, poco a poco, las maestrfas de oficiales Ilegaron a ser practicamente hereditarias.
Los obrcros mas favorecidos, los que no conocian ni un solo dfa
de paro, rccibfan su salario entre 260 y 290 dfas al ario, dado el numero excesivo de dfas de fiesta, y este salario era de diez soles en
Beauvais y en Amiens, de dote soles en las mejores ciudades como
Paris, Lyon, Rouen. Pero estas cifras deben relacionarse con el coste de la vida, sin olvidar que, con frecuencia, los obreros no recibfan
siempre el salario de su trabajo en monedas buenas.
Con su salario, los obreros mas favorecidos dificilmente podfan
alimentar con pan a su familia. Sin embargo estas condiciones de
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villa eran las mejores para los obreros de Beauvais. Si surgfa algun
imprevisto: enferrnedad del padre, tener cuatro o cinco hijos, este
modesto presupuesto familiar se desequilibraba y la familia tenia que
recurrir, para poder subsistir, a las instituciones caritativas incluso
los anos de equilibrio economico y de buenas cosechas.
Los obreros menos favorecidos, cuyo salario era de cinco a ocho
soles por dia - las viudas y muchachas cobraban dos o tres soles
- no tenian la posibilidad de comprar el pan necesario para alimentarse.

Cuando la cosecha del ano era mala y sobre todo si el mismo
fen6meno se repetia al ano siguiente, con las consiguientes subidas
del precio del trigo y sobrc todo del pan, los salarios rcgistraban por
este hecho una devaluaci6n, aun cuando el valor nominal fuera el
mismo. Desgraciadamente, la baja de este salario acaecia en periodos
de crisis. Estas bajas de diez a veinte por ciento constituian un beneficio apreciable para los fabricantes y negociantes. Los obreros no
tenian mas remedio que aceptar esta disminuci6n de salario. En realidad era preferiblc un salario nominal y realmente disrninuido que
el no tener ninguno . Si la crisis alimenticia se agravaba, provocando
una crisis textil y manufacturera, se desencadenaba la crisis
economico-social Los obreros tenian entonces que someterse al paro ohrero partial v despues al total v a veces prolongado. La falta
de salario les entregaba al hambre, a la miseria y a las instituciones
caritativas. Durance estos periodos, la "mortalidad" popular intensa diczmaba a los obreros: las instituciones caritativas disponian de
recursos muy pequenos para luchar contra un trial clue tenfa sus raices
en la estructura economica y social de la epoca. En realidad inillares
de hogares obreros Ilegaban al extrerno de la aflicci6n, cuando el torbellino de la muerte no arrebataba su villa, sumergida en una miseria
terrible.

En la sociedad urbana los privilegiados de la ciudad fueron los
commcrciantes. Al dominar totalmente la manufactura, se constituyeron en Buenos de la actividad manufacturera e impusieron sus normas. La domination de la fabrication y del comercio, ejercida por
un grupo restringido de grandes ncgociantes, establecia las ventajas
de este grupo con el dano consiguientc para la multitud de artesanos
- fabricantes y obreros - reducidos a la mendicidad, a la indigencia y los rnas pobres al harnhre, a la miseria, a la mendicidad. Toda
Fortuna proviene de luchas, de conquistas, que suponen unos vencidos. Lo que en el tiempo de Vicente de Paul hizo morir a unos, enriqucci6 a otros; disimularlo, no seria honrado.
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Los campcsinos
La socicdad, lo mismo que la economia o que el Estado en tiempo de Vicente de Patil, se apoyo en la masa mas numerosa , mas eminentemente productiva , mas dependientc : la masa de los carnpesinos. "Un an'o de interrupcion en el cultivo de la tierra hubiese silo
la muerte para todos" ( 16). Ellos proporcionaron con su trabajo los
bienes al pals, cultivando un terrcno del que poseian bastante menos de la mitad y esta propiedad, al ser de tipo senorial , no era jamas completa . Por anadidura un tercio ( 1/3) de las sierras francesas
estaba repartido muy desigualmente (17).
Como toda sociedad humana, la socicdad campesina deja aparecer oposiciones brutales y tonalidades infinitas. Sc conoce mejor
a los ricos y medianos labradores , que a los jornaleros del campo
o a los propietarios do pequenas parcelas . El campesino pobre del
siglo XVII es, aun hoy, muy mal conocido.
Dada la organizacion constitutive (lei mundo rural , cuatro categorias Sc precipitaban sobre cl trabajo y el producto de los campesinos : la comunidad rural , la iglesia, el senor y el rev, este ultimo
con los mas fucrtes y variados impucstos . Las exigencias fiscales (lei
Estado y de los senores - eclesiasticos o laicos - absorbian la mayor parte de las ganancias y reducian la poblacion campesina, si la
yenta de los productos habia silo baja , a una miscria cxtrema y, con
frecuencia , a la desesperacion y a la rebelion.
Las rental estipuladas en especie podian pagarse mas facilmente. Para las demas era necesario hacerlo en metalico. Para conseguirlo , los pequen'os y medianos labradores se endeudaban siempre
con los mismos acreedores . A la dcuda constantemente consignada,
Sc ar tdlan los intereses desde el primer momento . El dcudor procuraba recmbolsar su deuda con el trabajo . En el momento do pagar
it los recaudadores de la contribucion rural y abonar los arrendamientos, los campesinos se vcian presa do una multitud de acreedores.
Las deudas do los pcquenos y medianos carnpesinos terminan
por ser el medio de constituir y de aurnentar la riqueza, en bienes
raices, de los burgueses parlarnentarios y financieros. Acaparando
y reuniendo parcelas de ticrra, preparan las condiciones de su brillante
cxito social. Los pobres carnpesinos, obligados a vender una parte
dc su hercncia Para poder pagar sus deudas y cncontrar con que. alimentar a sus familias en Ins periodos do carestia y de indigencia, terminan por perder su herencia inrnediatamente despues de la crisis
dernografica. El hambre y la miscria arrancan a estos pobres campesinos sus sierras y les obligan, a veers, a trabajar como arrcndatarios las parcelas rccibidas en otro tiernpo en herencia. Esta conquis-
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que crecen las deudas de los campesinos ( 18). Durance el siglo XV I I,
la burguesia prosiguio su ofensiva contra la propiedad campcsina.
El conocimiento del mundo catnpesino revela, al menos, tres
tipos sociales diferentes , a pesar de la aparente unidad de nombre.
El labrador es cl campesino que posee los medios necesarios y en
particular los utensilios para explotar los bienes que posec o arrienda. De ahi quc haya que distinguir , aunque de forma muy generica,
los labradores-propietarios y los labradores - arrendatarios.
La situation del labrador es muy variable segun la epoca y sobre
todo segun las regiones . En Ile-de - France, son arrendatarios de grandes propiedades de la Ilanura que rodea la ciudad de Paris. La potencia economica de estos arrendatarios - explotadores o colonos o
comerciantes - labradores se apoya mas en la explotacion que en la
posesion . Su fuerza , como lo ha demostrado J. Jacquart, reside en
la posrsi6n de los instrumentos tecnicos . Estos les permitian presentarse como arrendatarios-explotadores ante los grander propietarios
de bienes raices, senores o burgueses , nobles o clerigos . De esta manera podian constituir unidades de production muy superiores a las
de los habitantes de los pueblos. En Lorena, el temino labrador designa a la clase superior y media del campesinado , ya que el colono
fuerte no existe . Lo mismo sucede en la region de Beauvais.
Los labradores poseen, por lo menos, dos caballos que, enganchados al arado, les permiten labrar ]a tierra . Pero en esta sociedad tan
formalista , tan sensible a las denominaciones y a ]as dignidades, la
aparente unidad de denomination oculta con mucha frecuencia niveles economicos muy distintos. Hablando de labradores, es necesario distinguir el mediano y cI rico..
Los estratos superiores de la sociedad rural estan consituidos
por los labradores ricos, que poseen de veinte a treinta hectarcas, grandes colonos , recaudadores do las senorias . Su estudio, sobre todo su
existencia, contribuyen a explicar la incomodidad, la miseria de los
campcsinos pobres, reducidos casi a ser sus deudores y sus asalariados . Ellos nos permiten conocer tambien las relaciones con los grandes propictarios. De este grupo de labradores surge la aristocracia
de los "cogs de village ". No solo alquilan sus utensilios de trabajo,
sino tambien prestan dinero . Su rango social proviene de esta fuerza
econ6mica. Si no siempre poseen una superioridad economica, sin
embargo con mucha frecuencia dominan la vida campesina.
Los privilegiados en el campo son los burgueses, los clerigos,
los nobles exentos de pagar contribution. Estos grupos de la sociedad
urbana y campesina obtienen importances reditos de la renta de la
tierra y del interes del dinero. La perception de sus rentas agotaba
la mayor parte del producto de la tierra y reducia a la indigencia
v a la miseria a los pequenos y medianos campcsinos.
El labrador mediano raramente poseia teas de una decena de hec-
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tareas . Con su par de caballos , acompat sdos con frecuencia de una
yegua, labra sus tierras, ara Para sus vecinos mas pobres y explota
algun arrenda t niento que puede igualar en extension a su propiedad.
Interesantes los as buenos, estos arrendamientos constituyen, por
el contrario , cargas pesadas los anos diuciles , puesto que el aumento
del arriendo es constante . El conjunto de su ganado, por termino
medio, no alcanza proporciones importantes . Mediocres proprietaries, medianos arrendatarios, apenas fueron otra coca que modestos
campesinos con un par de caballos.
La clasica clasificaci6n del mundo campesino en obrero rural y labrador olvida a todo un grupo de campesinos bastante numeroso
en algunas regiones de Francia . Estos poselan pequenas parcelas de
tierra y trabajaban otras quc arrendaban , al mismo tiempo que
criaban un pequcno numero de animales . De esta manera podlan
vivir, aunque bastante pobremente. Estos campesinos, reran independientes ? Se puede dudar mucho quc asi fuera . Los mas favorecidos pueden rnuy dificilmente - incluso los anos de mejores cosechas
- alimentar con pan a cinco o seis personas . Si la cosecha del ano
resulta mediocre, estos campesinos no pueden alimentar a su familia. Su aparencia de independencia se limita estrictamente a los anos muy
buenos . En los anos de mala cosecha no pueden vivir del producto
de sus tierras, de la explotacibn de su trabajo, si no es contrayendo
deudas.
Con estos grupos de campesinos hay, quizas, que relacionar a
los obrerosy propietarios de algunas pequenas parcelas . Todos ellos constituian aproxirnadamente los dos tercios ( 2/3) de los campesinos. Apenas poscian una dccima parte do la tierras cultivables y su situation
oscilaba entre la penuria y la indigencia. Muchos de ellos debian encuntrar otras ocupaciones para poder vivir. Su condici6n de vida no
fur facil, su nivcl social fur bajo.
Los obreros del cameo - jornaleros - eran frecuentemente muy
pobres v de "los mas miserables, se ignora casi todo". A veces se
les Ilamaba "mendigos", aunque tuvieran residencia. Lo que se sabe con toda certeza por los registros parroquiales , es su muerte en
masa cuando una epidemia pasajera o el "hambre ciclica" aparecian. E n os constituyen con los mendigos el estrato inferior de la sociedad rural. Tributarios de empleos irregulares formaban el mayor
numero de pobres.
Continuamente endeudados, estos obreros del campo trabajaban en cicrtas cpucas de ano dc manera intermitente en las casas
de sus acreedores. Los trabajos realizados cran banales, pero les servian para pagar sus deudas y ganar algo de dinero. Pero si la coseha
era mediocre , el precio del pan aumentaba y el trabajo disminuia.
Los menos desdichados no quedaban totalmente desprovistos. Vi-
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viendo en una habitacion, non siempre de su propiedad, ninguno
de ellos era capaz de alirnentar a su familia con cl producto de las
poca areas dc tierra que poseian. Para salir de la miscria pcrmanente, a la que sus reducidos bienes parecian condenarles, algunos se
hacian obreros-grangeros. Estos mantenian a alguna oveja y una vaca, cultivaban algunas parcelas dispersas de los burgueses o pequenos
trozos de un campesino ausente. Otros, intentando salir de sit miseria, buscaban su independencia social y econcimica convirtiendose
en pequen'os fabricantes de sargas o haciendose cardadores. Esta persecucion de independencia arriesgaba ser mas aparente que real. En
realidad permanecieron siempre obreros, reducidos practicamente
a la condicicin de asalariados con today las servidumbres del paro
obrero, que esta situacicin Ilevaba consigo en la epoca. La estructura
campesina y social impedia a los obreros del campo todo esfuerzo
eficaz Para salir de sit miseria econcimica y social (19).

Pobreza y miseria de los campesinos pobres

Con anterioridad a la politica dc guerra emprendida por Richelieu (20 ) y continuada por Mazarino , antes de las grander crisis del
sis;lo XV iI, incluso durante los periodos de relativa prosperidad, la
mayoria de los campesinos franceses vivia muy pobrctnente.
Durante la guerra de Francia contra Espana, la correspondenc1a Awiada al cancillcr Seguier elesde today las provincial de Francea nos presenta un pueblo dernasiado cargado de irnpuestos y excesivamente arruinado por la hrutalidad de los arrendatarios de contribuciones y por las atrocidadcs de los soldados ( 21). Si el pueblo frances
tenia necesidad de paz v de esperanza, los campesinos , durante todo
el tiempos de la guerra franco-espanola ( 163 5 -165 9 ) y especialmente
durante la Fronda, vicron sit indigencia convertida en miseria, sus
vestidos reducidos a harapos y su esperanza decepcionada.
Veinte veces tnas nurnerosos que los obreros urbanos, los campesinos pobres. (onvertidos en victimas del sisterna socio-politicoeconomico de la epoca, vivicron cn una indigencia y miscria mayor
que la soportada por los obreros urbanos

Pobres

El sentido de la palabra pobre en el siglo XVII no tiene solamente
una signilicacion economica . En sentido amplio , pobre es el que sufre,
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el que se encuentra en la desdicha, el alligido. En una aceptacion
rnas estricta, pobre es el que se encuentra viviendo continuarnente en
la "escasez", en la "necesidad", en la "penuria". Fureticrc, en sit
Dictionnaire, da esta definicion del pobre: "el que no tiene ]as cosas
necesarias para sustentar su vida". Pobres son, en consecuencia,
aquellos que estan expuestos cada dia a caer por debajo del rnininio
vital biolcigico.
La definicion rnas exacta de la palabra pobre la encontramos en
J.P. Carpus, obispo de Belley (1581-1652), cuando escribe: "Pobre
es el que no tiene otro ^nedio para vivir was que su trabajo" (22).
Esta relacion entre pobre y mundo del trabajo, entre pauperismo y
cesacii n de trabajo se evoca muchas veces en el siglo XVII.
En realidad el siglo XVII considera pobres a quienes estan constantemente amenazados de caer facilmente en la pobreza, dada la
incertidumbre en que se encuentran todas los dias de podcr conseguir los medios necesarios para poder subsistir. Ello indica, y en definitiva explica, que el siglo XVII llama pobres a quienes estan
acechados cada dia por la pobreza y, al mas minitno incidence de
la coyuntura hist6rica (mala cosecha, crisis agricola. que desencadena siernpre una crisis textil y manufacturera, en dcfinitiva una crisis
ec:onomica y social con todas las consecuencia que implica) se encuentran acosados, a veces incluso, apuiialados por 611a. El mundo
de los pobres es el de la necesidad, el de la ausencia de reservas, especialmente de reservas alimenticias; es el mundo condenado a vivir
en la obsesion de poder conseguir el pan de cada dia.
Si es dific:il y sutil determinar las variaciones (lei umbral de la pobreza, y de esta manera poder catalogar a los pobres, sus consecuencias
son, por el contrario, muy claras. La was inmediata consiste en forzar a la mendicidad a la mayoria de la clase humilde. Pienso en todos esos campesinos y obreros del campo y de la ciudad, it quienes
los contra-golpes de la coyuntura historica precipitan por debajo (lei
limite del umbral de la pobreza. Todos ellos se convierten momentanea o definitivamente en mendigos y con frecuencia en errantes. Estos desarraigados son sicntpre muy numerosos en las ciudades y en
los carninos, sobre todo en momentos de crisis agricola, textil y manufacturera.
El mundo de los pobres es, en definitiva, el mundo de la dependencia en razcin de su ignorancia y de su endeudamiento endemico
con los "poderosos", los "burgueses" clue intents Ilegar por todos
los medios a su alcance it "la conquista de la tierra". De Ia pobreza
a la mendicidad la diferencia solo es degrado, no de naturaleza : esta idea
parece eserrcial en el estudio de Ia realidad social (lei siglo XVII. La
prueba se encuentra en que la mendicidad, concebida conto un re-
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Mendigos
El vocabulario empleado , para definir a los mendigos , no es solo revelador do la estructura mental de la sociedad, lino sumante significativo de la historia social . 1:l mend{go es el que no put-de ganarse
la vida \ v 'r ()hligado it recurrir a la ayuda de los demas para poder subsistir. Lllo significa que ha caido en el mundo de la pobreza
y clue no puede salir de clla . Por eso el unico recurso normal de su
existencia es dedicarse a la mendicidad . J.P. Camus es, quizas, quien
de nuevo nos da la definition mas exacta del termino mendigo en
la primera mitad del siglo XVII: al pobre " quc no tiene otro recurso mas que su trabajo para mantener su vida ", opone el mendigo,
II que no solo se encuentra privado de todo recurso, sino reducido a
tal grado do miseria, que no puede ganarse la vida por su trabajo,
incluso aunque In desee, hien porque esta impedido por dolencia o
enfermedad , bien por falta de empleo aun cuando este en plena salud y tenga capacidad suficiente , si se le ernpleara en el trabajo" (23).
En esta sociedad estratificada en "6rdenes " jerarquizados en "estados", los mendigos en buena salud se encuentran en lo mas bajo
de la escala social.
Para reaccionar contra Ia politica social de la monarquia administrativa y por on instinto de sang vitalidad, los grupos dc mendigos se convierten a veces en una Banda numerosa. Estas handas cobijan tanto la mendicidad como forma de action, como el bandolerismo de los truhanes. La mendicidad encubre entonces la actividad
de vulgares criminales y Sc practica a gran escala. Estas asociaciones
criminales se desarrollan en gran pane de Francia, sobre todo inmediatamente despues de la dispersion de nurnerosas comparuas de soldados o de licenciamiento de personas a quienes alimentaba la guerra
o a quienes vivian de ella como parasitos (24). Las autoridades llegan a sospechar con fundamento quc el mundo do los mendigos dispone de una organizacion interna. La opinion mas corrientemente
extendida es que esta organizacion esta estructurada segun el modelo de los bandidos (25). Se requiere senalar que todos los mendigos
no Bran, ni mucho menos, disimuladores de enfermedades o/y criminales. Sin embargo la ociosidad es en si mistna, desde el siglo XVI
- en raz6n de las ideas humanistas y mercantilistas - un crimen,
ya que Ileva en ella, segun la sabidurfa popular, el germen del crimen: "La mendicidad es escuela de coda maldad" (26). Este simple
hecho es suficiente con frecuencia para que la colectividad trate a
los mendigos, en su conjunto, como criminales, enganadores y
perezosos.
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Vagabundos, desalmados
El termino vagabundo se precisa lentamente a travcs del siglo
XVII a medida y ritmo que el vagabundeo se convierte en delito.
Al ser definido por los juristas con mayor precision, el termino adquierc su sentido preciso. Para el jurista Simon, que escribe en 1642,
el "vagabundo es el que ha ahandonado su dornicilio y el lugar de
su residencia para robar y vivir del bandidaje y, como se dice, vagar
de un lugar a otro, perezoso y mas inclinado a hater el mal que el
bien, lo que va contra las buenas costumbres y por eso la ley It persigue y lc hace perder el privilegio do su residencia" (27). Un edictu
de 1656, referente a la seguridad ciudadana do Paris, define core mayor precision al vagabundo: "Seran declarados vagabundos y desalmados (" gens sans aveu ") quienes no tengan ninguna profesion ni
oficio ni bienes para subsistir; quienes no puedan hacer certificar su
vida honrada y sus buenas constumbres por personas honradas, conocidas y dignas de fe y que sean de condition honorable" (28).
En la definition del vagabundo aparece la expresion de desalmado. El termino es muy significativo en la sernantica de la pobreza: muestra que la sociedad francesa de esta epoca situa a todo un
grupo de pobres al margen de la sociedad. El pobre y el mendigo forman parte, con frecuencia, do la sociedad. Al vagabundo, por el
contrario, se le define por su ausencia de vinculos sociales : no tienc
domicilio. No se puede olvidar que el vagabundeo es un delito (29).
La reprobation de la ausencia de dornicilio crece hasta el final do
siglo XVII, cuando se llega a hater del vagabundo igual a desalmado.
El desalmado ("gens sans aveu") es aquel a quien nadic quicre
reconocer como suyo, aquel de quien ning6n hombre digno de fe
se quicre presentar Como garante (30). No tener la garantfa de nadie, equivale a estar al margen de la sociedad, a no pertenecer a ninguna estructura corporativa. Ello es grave en una sociedad donde
"clientela" y "corporation" constituyen los vfnculos sociales. Si se
anade que los vagabundos y, a veces, algunos mendigos viven voluntariamente al margen de la sociedad, es decir, "sin someterse a
las reglas do la religion y de la raz6n", se puede imaginar su estatuto social. Porque todos ellos constituyen un peligro social para el orden p6blico, ya que su vida se presenta comp anormal, es decir, no
respetan las normas vigentes en la sociedad; porque violan la eminentc dignidad del order colectho, se les margina de la sociedad, al misnio ticrnpo clue les busca la policfa y los poderes judiciales Ies condenan.
I.us documentos, que nos informan acerca de los vagabundos,
Ins proporcionan los registros judiciales, parroquiales, hospitalarios.
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Estos registros nos ayudan a precisar su silueta . En la proporcion
de dos tercios (2/3) son hombres, cuya edad oscila entre los 15 y 50
anos. Entre elios se encucntran errantes, quc mendigan exhibiendo
ulceras, heridas o enfermedades perlcctamente imitadas, vagando de
un lugar a otro en husca de un trabajo hipotetico. Otros tipos de
vagabundos, mejor caracterizados, se encuentran entre maestros de
escritura, maestros de escuela, musicos de paso, falsos peregrinos,
quicncs "hajo pretexto de piedad" mendigan de pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad, de region en region, clerigos errantes, sacerdotes de paso. Una tercera categoria la constituyen los gitanos. En algunas epocas la sociedad militar proporciona, mas exactemente habrfa
que decir restituye, otro tipo de vagabundos. Se trata de esa laya
de buscones que siguen a la tropa, entre mendicantes, vagabundos
c insinuantes ; de esta partida de paisanos, pordioseros y ganapanes,
cobardemente a recaudo de las botas militares, avidos del mornento
del saqueo despucs de la ocupacion de la plaza. Despues de desertar
o de set- licenciados cn masa durante la campana de invierno asethan y devastan la campin'a.
El mayor numero de vagabundos, sin embargo, lo forman jornaleros agricolas y pequenos campesinos. En un siglo donde el impuesto fiscal es de reparlicicn , la miseria y la hufda de unos puede tcner efcctos acumulativos. Quicnes ban resistido durante algun tiempo, dcspues de haberse suhlevado en masa contra ]as aplastantes cargas fiscales y ser aplastados (31), terminan, al verse sobrecargados
de impuestos, por abandonar su hogar y sus tierras. Especialmente
lo hacen cuando los soldados qucman los pueblos o se llcvan la cosecha. En la Francia de Vicente de Paul, crisis economicas y fuertes
cargas liscales, sin olvidar la politica del gobicrno que sc instala en
la guerra y en el despilfarro. ticnen una influencia directa en la errancia y el vagahundeo. La "conquista de la sierra ", emprcndida por unos
cuantos acaparadores burgueses , obliga a los pequcn'os campesinos,
endeudados con estos acreedores, a vender sus tierras y a abandonar sus hogares. El unico medio de subsistir para estos campesinos
es lanzarse a los grander caminos y unirse a los grupos de mendigos,
vagabundos y truhanes, organizados para vivir de robos, saqueos,
limosnas arrancadas por amenazas y por la violencia.
Actitudes y comportamientos ante los pobres
Las actitudes mentales y sociales de los hombres y de la sociedad
del siglo XV I I en rclacion con los pobres olvidan a veces, y otras percihen, la conciliacion paradcijica del cscandalo de la miseria vivida
- pobreza real - y la estirna espiritual de la pobreza - virtud que
introduce en la viola cristiana. Desdichadamenic en sus actitudes y
comportamientos los individuos y la sociedad del tietnpo de Vicente
de Paul disocian con li-ec:uencia la pobreza - como nocion espiri-
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tual v realidad psicologica - del contexto econeimico - social. De ahi
la contradiccion de esta sociedad cntre la proclamacie n de `'la rminente cfignidad de los pobres" y Ia decision por decreto real del "encerramiento de los pobres ". Seine jante contradiccion se arraiga en
haber ido sustituyendo los criterios evangelicos de servicio a los pobres
por los del mercantilisrno de la epoca , orientados a crear una economia nacional ( 32) y por criterios morales y religiosos de matiz represivo y rnoralizador ( 33), encaminados a "reglar" y "gobernar" la
vida de los pobres que viven al margen tie toda regla social y religiosa . Estos criterios y estas actitudcs explican el que algunas obras
y actividades caritativas de veto rnatiz evangelico en beneficio de los
pobres se convirtieran en operaciones represivas, cobraran un aire
de control policial y provocaran el "encerramiento de los pobres"
en Cl I lospit; cl general . Encerramiento decretado por un edicto real
dcl 27 de abril de 1656.
El edicto fija y dcterntina la organizacion temporal y espiritual
del hospital. La ejecuciOn de este edicto es asegurada con celo por
una cornpania dc arqueros. Se sabe perfectamente que el procedimiento es porn apreciado por Vicente de Paul, que to juzga no solamente imposible lino inhumano (34).
En realidad el Hospital general constituye un lugar inhumano,
al set- tin mundo cerrado, un mundo scparado. Esta scparacion signilica que los pobres son considerados Como elementos asociales. Y
como a tales se les encierra como a otros asociales: prostitutas, dementes, hijos prodigos. Todos los que viven en contradiccion con
el burn orden o que se dedican a ,actividades crirninale.s' o vergonzosas. creando un peligro Para el sistema colectivo, lonnan una poblacion de marginados a quienes hay que encerrar. Los pobres pertenecen a ese mundo. Se les encierra pares castigarles, corregirles, preparar su integracion en la sociedad, obligarles a trabajar y a curnplir
las normal de la Iglesia (35).
La vida perczosa o/y viciosa que Ilevan vagabundos v mendigos r. puede justificar el caracter represivo de esta legislacion clue conciernc tanto a vagabundos y mendigos como a pobres y necesitados
reducidos a la miseria por el paro o la carestia? Los textos legislativos, lo mismo que los partidarios del encerramiento de los pobres,
olvidan analizar las causas del pauperismo. Semejante olvido impide distinguir a los unos de los otros. La consecuencia de esta falta
de analisis es grave: la condenacion, al mismo tiempo y sin ninguna
distincion del campesino, del obrero, del artesano enipobrecidos por
las crisis econornico-sociales, y del rnendigo y vagabundo clue hacen
de Ia mendicidad y del robo un oficio, un medio de vida. El Estado
centralista o absolutista ignora o afecta ignorar que a efectos
econeimico-sociales hay que responder con causas del mismo genero
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La abstraction de la cultura y el rigorismo moral de la epoca clasica
tienen su influencia y signification en la decision real del encerrarniento de Jos pobres.
Esta voluntad de encerrar a los pobres esta sostenida por razones do hecho y por tin movimiento do ideas. Pero al tnismo tiempo
la aplicacion de esta legislation rigurosa del decrcto real suscita oposiciones y resistencias en una parse de la opinion publica (36). Entre
otros, y de manera mas sensible y concreta, se encuentran la genre
sencilla y muchos espiritus lucidos y evangelicos. Vicente de Paul
es uno de ellos. El prefiere exclarnar y clamar: „Los pobres que no
saben adonde it ni que hater, que sufren v que se rnultiplican todos
los dias constituyen nit peso y nil dolor, (377. Por haber escuchado
el clamor de estos pohrs, por haber comprendido que la causa cle
lo pobres es la Causa de Dios, por haber comprometido y arricsgado
su vida y haberla entregado a Dios hasta llegar a consumirla en el
servicio de estos desdichados, estas miserias ambulantes, estos pobres
se lo agradecieron e hicieron de el on servicio humanamente grande
V criaianatnente canto. Pero de todo esto seran otros quiencs les
Itablcn.
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guedoc.. , op. cit-, t. I, p. 455-461, 489, 490-491; P. DEYON, Amiens, capitals
cit., 323-338; M. VENARD, Bourgeois et paysans..., op. cit. p. 21-29, 31-37, 39-49,
51-62; J. JACQUART, La cnx rura/e en Ile -de-France 1550-1670, Paris, 1974; ImmobiGsme et catastrophes, 1560-1660, en Histoire de /a France rurale , Paris, 1975, t. 11, p. 185-353,

-354espccialmente, p. 241-275; G. CABOURDIN. Terre et hommesen Lorraine, Nancy, 1977,
2 Vol.; P. GOUBER I, La vie quotidienne des paysans francas au XI'11'sitde. Paris, 1982,
especialmente p. 41-55, 135-166.

(18) Cf. P. GOUBERT, Cent mills.... op. cit., p. 177-208, 212. 213; M. VENARD , Bourgeois et paysans..., op. cit ., p. 38.100; P. DEVON, Amiens, capitale._, op.
cit., p. 323-324; E. LE ROY LADURIE, Les paysans de Languedoc..., op. cit., t. 1;
p. 485-491; J. JACQUART, La crise rural,..., op. cit. p. 723-740.
(19) La description de "jornalero" que da Vauban en Projet dune dixme royale,
publicado en 1707, es cl£sica: "Entre la class humilde. especialrnente en el Campo,
hay muchfsimas personas que, sin tenor on officio concreto, no por eso dejan de hater
rnuchos trabajos muy necesarios... Son los Ilamados jornalcros, cuya mayorfa no teniendo mss quc sus brazos , o muy pocas cosas mos. trabajan a jornal , o en la ejecuci6n de algun trabajo por cuenta do quicn los quiere emplcar. Ejecutan todos los trabajos pesados, Como cortar heno, hater lacosccha, meter el grand , cortar Iona, labrar
la tierra y cultivar las vitias ... y ademas ayudar a los albaniles y realizar otros trabajos
duets y penosos. Estas personas pueden encontrar ficilmente en qub trabajar una pane
del atio,v es cierto que durante el cone del heno, la cosecha y la vendimia ganan
ordinariamentc un sueldo hastant bueno; pero no es to mismo en el resto del and";
VAUBAN, Projet dune dame royale, Paris, 1933, p. 77-81 Goubert Ilega a hacer la mismo
descripci6n do la provincia de Beauvais pero senala que s6lo sieve para Jos menos desdichados. Porque "dc los mss rniserablcs ignoramos todo... El jnfortunio rural escapa a la investigaci6n . Solo su existencia es atestiguada , to misnso clue el nt mero, con
frccuencia espantoso , golpeado mortalincnte "; P. GOUBERT, Cent milk..., op. cit.,
p. 185.
(20) El mismo Richelieu en sus proyectos de r(-forma de 1625 y 1626 habla ya
de "aliviar a la genre del Campo" "sobrccargada" y "arruinada": D.L.M. AVENEL, op. cit., t. 11, p. 161, 178, 179, 318, 326(21)Cf. R. MOUSNIER, 1.ethes ei mimoires adressis au chancelier .kguier (1633-1649),
Paris, 1964, 2 Vol_ En ellos se pueden encontrar innumerables citas quc hablan de
esta dohlc vejaci6n soportada por los carnpesinos; G. WALTER , llistorre des paysans
de France, Paris, 1963, p. 249-280; P. DEYON, Amiens capitale..., op. cit., p. 210-211,
313-315, 329-330, 332-334, 433-436, 445, 446, 455; P. GOUBERT, Cent milk, op.
cit., p. 162-164, 177-221; E. LE ROY LADURIE, Les paysans..., op. cit., t. 1, p.
485-489, 499-503.
(22) J.P. CAMUS, Traiti de la paurati ioangilique, Besancon , 1634, p. 5.
(23) Ibid., p. 5.
(24) Cf. ISAMBERT-TAILLANI)IER-DECRUSY, Recruit giniral des loin francatses depuis Van 420 jusqu'h la revolution , Paris, 1829, 29 Vol., t. IX, p. 302.
(25) Cf. A. SAUVAL, Hisloire it recherches des anliquitis de la ville de Paris, Paris,
1724, 2 Vol., t. 1. p. 513, 514, 515.
(26) A. PERRE, Oeuvres, Paris, 1641, p. 668.
(27) F. SIMON DE MEREVILLE, Traiti do la Jurisdiction des pricots des marichaux,
Paris, 1624 (Utilizamos la edici6n dr Paris, 1629), p. 35.
(28) Edit que confirme It riglement sur It netloiement des bouts, la srireti de Paris if autres
silks, dicenrbre 1666, en ISAMBERT-TAII.LANI)IER-DECRUSY, op. cit. t. XVIII,
p. 93.
(29) Cf. SIMON DE MEREVILLE, op. cit., p. 35.
(30) Cf. A FURE IERE, Dictionnarre , art. pauvre; HUGUET, Didionnaire d, la
longue franta'se as XV11's 4cle; Dictionnaire de la longue francaise de LIT7'RE, de ROBER7'.
(31) Para Richelieu coda desobediencia constituye "crimen de Estado" y so opini6n es que "en ntateria de crimen de Estado es necesario cerrar la puetta a la piedad",
"ser implacable": A.J. du Plessis, Card.-Duc de RICHELIEU, Testament..., op.
cit., p. 236, 255; cf. p. 186. Acerca del castigo infligido a los "Nu-pieds" de Normandfa, cf. B. I'ORCHNEV, Les soulivements... op. cit., p. 475-502; M. FOISIL,
op. cit., p. 287-337. Para conocer la actitud de Richelieu con la Lorena sublevada,
cf, L.D.M. AVENEL, op. cit., t. V, p. 39, 140, 213, 214, 215, 216, 217, 275, 277,
318. Las palabras etas frecuenternente empleadas son: "arrasar", "incendiar", "barrer

- 355 la Loretta", "encadenar a los soldados rebeldes" "enviarles a galcras" . Para conocer el comportamicnto del gobierno central con los bordeleses, cf. R. MOSNIER,
Lettres.... op. cit., t. II, p. 992, 930-936.
(32) Richelieu resume perfectamente esta teorfa en una nota escrita en 1625, titulada Pauvres enJennis: "Puesto que muchos vagabundos y ociosos, en vez de trabajar
Para ganarse la vida, dado que pueden hacerlo y adent £s es su dcbcr, se dedican a
pediria y a mendigarla quitando de esa manera cl pan debido a los pobres necesitados
c inv£lidos, incomodan a los ciudadanos y privan al publico del servicio que podfan
recibir de su trahajo, queremos que en todas las ciudades del reino se establezca un
cstaturo y reglamento dc los pobres, de mancra que no solamente todos los de la ciudad,
sino tambiEn los de los alrededores, scan encerrados y alimentados, y los Banos scan
empleados en obras publicas": D.L.M. AVENEL, op. cit., t . 11, p. 180-181.
(33) Cf. Mimoires des pauvres qu'on appelle enfermis, 1612, en L. CIMBERT - F.
DAN-JOU, Archives curieuses de l'histoire de la France depuis Louis XI jusqu'a Louis XV111,
Paris, 1837, 27 Vol., 11 Serie, 1- 15, 21 SE.ric, t. XV, p. 243-244; Mimoire concernant
les pautru que I'on apole enfennis, 1618: Ibid p. 251-252; Edit du ray portant itablissement
de I'Hopital general, 27 avril 1656, en Code de I'Hopital giniral de Paris, Paris, 1876, p.
261-274.
(34) Cf. L. ROBINEAU, Remarques.., man. cit. p. 151-153; J.M. IBANEZ,
Vicente de Paul, realumo y encarnacion , Salamanca, 1982, p. 232, nota 32.
(35) A. GODEAU, Discours sur l itablissement de l'Hopital general, Paris, 1657, p.
45-46, 49.
(36) Ibid., p. 27-77.
(37) Carta de Vicente de Paul al padre AlmEras, 8 de octubre de 1649, en P.
COLLET, La vie de saint Vincent de Paul, Nancy, 1748, 2 Vol. t. I, p. 479; cf. L.
ABELLY, La
op. cit., t. III, p. 120.

Nota editoris

Apres le texte precedent , aurait du suivre le texte de la conference de M. JACQUART. Aussi, pour
cela, un espace etait prevu dans la mise en page.
Malheureusement ce texte ne nous est pas parvenu.
J. -0. B.
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L'EGLISE en FRANCE au temps de Saint VINCENT
La situation de l'Eglise en France en 1598
Premiere partie : LES STRUCTURES
I - Une Eglise dans l'Etat et un Etat dans l'Eglise
2 - Le Gallicanisme
3 - Les Eviques
a) les Dioceses
b) its Assemblies du Clergi
4 - Paroisses et clerge diocisatn
5 - Les Religieux
Binidictins, Cisterciens, Augustin, Mendiants Ordres nouvaux, Communautis sacerdotales, Nouvelles communautis
fiminines.
Deuxieme partie : LA VITALITE
Introduction
I - Les facteurs d'une pastorale de conquete
I - le -nouveau pretre2 - les Siminaires
3 - Its missions
4 - liturgie, fetes, devotions
a) la pratique religieuse
b) Its libertins

c) la file
d) Ia famille, I'enfance, I'education
famille
enfance
mort
e) pastorale de la chariti
II - Le jansinisme

Luigi MEZZADRI C.M.
Collegio Alberni
PIA CENZA

LA SITUATION DE L'EGLISE DE FRANCE EN 1598
La France est le royaume d'Europe le plus important pour la
population entre 1550 et 1700, avec environ 20 millions d'habitants
(1), mais a la fin du XVI° siecle, elle sort affaible d'un des plus longs

(1) L'Espagne compte alors 6 a 8 millions d'habitants, I'Angleterre 5 a 6, 1'E111pire 8 ct I'Italie entre II et 13 millions.
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a tous les plans avait donne naissance a trois propositions pour unc
solution:
a) une solution typiquement religieuse el conservatrice, en vue de
restaurer un climat moyennageux fait de penitence, de rigoureuse
pauvrete dans uric poursuite de "fuga mundi". Jean STANIX)NCK
(1443-1504) avec sa Congregation de Montaigu (dans cc college etudierent Erasme, Calvin et Ignace de Loyola) identifiait la reforme
plus comme une "restauration" que comme un "renouveau".
En fait, la tentative de refortne de la vie des Ordres religieux
traditionnels s'inscrit clans cette ligne, mais cela avait peu d'influence
sur I'Eglise.
h) une solution humaniste : 1'euangelisme . Patronne par Jacques
LEFEVRE d'ETAPLES (1450-1536) et ses disciples Guillaume BRICONNET, eveque de Meaux , J. CLICHTOVE, Guillaume
FAREI., et autres, cc mouvement voulait la restauration d'unc Eglise
non-hierarchique , spiritualiste , interieure , fortement ancrec dans
I'Evangile . C'etait un projet tres semblable it celui d ' Erasme. Il fut
depasse quand se dechaina la lutte pour la Reforme.
c) une solution militaire. Michel de L'HOPITAL en janvier 1561
declara publiquement "il nous faut dorenavant garnir de versus et
bonnes rneeurs et puis les (Protestants) assaillir avec les armes de la
charite, prieres, persuasions, paroles de Dieu qui sons propres a tel
combat... Le couteau vaut peu contre ('esprit... Otons ces mots diaboliques: Lutheriens, Huguenots, Papistes, ne changeons pas le nom
de Chretiens" (cit. in Jcan DELUMEAU, "Naissance et affirmation de la Reformc" Paris 1968, p. 177). 11 ne fut pas ecoute et alors
se dechainerent huit guerres de religion:
en 1562-63
en 1567-68
en 1568-70
en 1572-73
en 1574-76
en 1577
en 1579-80
en 1585-98
Dans la derniere phase quand s'affronterent la Ligue Catholique et Henri de NAVARRE (hugucnot) deux ideologies diverses vont
(2) "Reforme" a trois stns : a) anthropologiqui, restituer dans I'homme 1'image
do Dieu; b) philosophique, retour a une forme precedente qui a ete perdue par une action
"dcforrnante"; c) juridique, avec le lens de notre "restituer".
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s'affronter. Si Henri etait vainqueur, les catholiques n'auraient pu
le reconnaitre comme souverain legitime, puisque huguenot et donc
excommunic; si la Ligue etait victorieuse, la nation aurait etc soumise a l'Espagne eta Rome. Les "politiqucs" penscrent a une solution politiquc intermediaire: la conversion du Roi en contrepartie
de la loyaute de ses sujets. Henri IV abjura et accorda I'Edit de Nantes en 1598. Dans ce texte etait concedee a "la religion pretendue
reformce" (sauf a Paris et clans un rayon de cinq lieues autour de
la capitale) la liberte de culte avec certaines limitations . Furent crces
des tribunaux pour assurer I'impartialite de la justice et concedes aux
protestants deux cents places fortes avec une garnison qui pouvait
atteindre jusqu'a 25.000 hommes (en temps de paix, a la meme epoque, I'armce royale comptait environ 10.000 soldats) (voir Carte I).
L'Edit de Nantes ne fut jamais acceptc sans reserve, soit des
catholiques soit des protestants, qui le jugeaient un compromis trop
lourd pour les consciences des hommes pour qui, de meme qu'il y
a un seul Dieu au ciel et un seul souverain sur terre, ne pouvaient
exercer qu'une seule foi.
Et pourtant, grace a l'Edit de Nantes, furent posees les bases
pour la reprise du catholicisme. L'Eglise put se reorganiser. Le Pape
Clement VIII, parmi les clauses pour I'absolution du Roi, avait inclus
l'acceptation du Concile de Trente. Henri IV etait favorable, mais
le Parlement qui, jusqu'alors avait defendu une politiquc ultracatholique, s'y montra contraire. Aux Etats Generaux de 1615, les
decrets conciliaires furent reconnus "loi du Royaumc" mais d'une
facon unilateralc. L'Assemblce du Clerge les "recut" et ainsi ils
devinrent obligatoires en conscience pour les catholiques.

PREMIERE PARTIE : LES STRUCTURES
I - Une Eglisc dans l'Etat et un Etat dans l'Eglise
Le systctne politique avec lequel doit compter I'Eglise gallicane
est celui de l'Absolutisme. Le souverain est independant (absolutus)
de toute autoritc:
celle de I'Empereur,
celle du Pape,
celle des Nobles,
celle du Peuple.
Ainsi, le Roi n'a aucune autoritc au-dessus de lui (sauf celle de
Dieu) et son pouvoir n'est pas limite par les chaines des feodaux (d'ou
la luttc contre la feodalitc). L'autoritc du Roi vient directement de
Dieu, non par la mediation du Pape ou du Peuple. Le prince n'est
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qui est unc lettre avec le sceau royal ordonnant un emprisonnement
avec cette seule justification " tel est mon plaisir").
Entre l ' Eglise et l ' Etat it y a collaboration et immixtion : l'Eglise
est dans l'Etat et l ' Etat dans l'Eglise . On nc peut plus ctre un souverain "heretique " et la souverain peut intervenir dans I'Eglise. La
societe civile cherche d'assimiler les structures de la societe ecclesiastique. Les rois j ouissent d'un droit divin, reconnu aver la consecration a Reims qui donne le plein pouvoir et rend leur personne sacrec.
(3) C'est a cause de cela qu ' on nc peut se rebeller contre I'autorite
du souverain , meme pour un motif legitime . Le regicide , dont on
avait discute et ecrit sur la legitimite it la fin du XVF siccle, est rejete
(4). D'autre part , comme l'avait demontre I'affaire d'Henri IV, l'autorite politique se fonde sur l'unite religieuse. On comprend alors
que le Parlement ait etc le plus fier opposant a I'acceptation du Concile de Trento comme aussi du roi " heretique".
Si la religion catholique est la religion de l'Etat , Ic souverain
cree et maintient les structures qui rendent plus facile aux sujets ('observance de leurs devoirs religieux , defendent la religion contre toute
attaque, empechent le proselytisme : les delits contre la religion sont
consideres comme contre I'Etat (voila pourquoi Richelieu etait si interesse au temoignage de S. Vincent dans le proces contre Saint - Cyran).
Les lois civiles sont en harmonic avec celles de la religion . Le manage
est regle par le Droit-Canon , les va: ux religicux sont reconnus publiquement ( le "fugitif" pouvait etre poursuivi meme au plan penal).
Tout cela toujours dans les limites de l'Edit de Nantes . On comprend
ainsi pour quel motif la politique du Roi - Soleil etait contre cet Edit
qu'a la fin it revoqua ( 1685), et cela au moment le plus crucial du
conflit avec Rome au sujet de la "regale".
Grace a cette compenetration , le roi participe a la nomination
des Eveques et des " benefices " irnportants . En compensation, it
reconnalt a I'Eglisc le monopole de I'assistance et de ('instruction
et maintient en vie les imrnunites qui peuvent etrc reelles (exemption des taxes pour les biens d'Eglise) locales ( droit d ' asile) personnelles •( exemption des tribunaux civils pour les ecclesiastiques) (5).
(3) "Je ne sais quoi de divin s'attache au prince et inspire la crainte aux peuples.
Je I'ai dit, c'est Dicu qui pane. je I'ai dit. vous etes des dic'ux" (J.H. BOSSL; ET).
On reconnaissait au roi des pouvoirs miraculeux.
(4) Le Jesuits j MARIANA "De rege ct regis institutions" Tolede 1599, sou
tient, scion certaines conditions precises, la Ilgitirnite du tyrannicide, Iaisant reference
a I'assasinat de Henri III "sic Clemens (Jacques CLEMENT ,assassin du roi) periit
aeternum Galliac decus" cf. A. BRIDE. art. 7ymnnicidr in DTC 15/2(1950)1988-2016.
(5) S. Vincent rtcusa lajuge Martin de laubardemont parse que " laic et mane".
En realite parce qu'il savait Ic r8le du magistrat a Loudun.
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2 - Le gallicanisme
Le galluan:sme definit cc courant d'opposition doctrinale et pratique a l'autorite du Pape (Martimort). C'est un probleme theologique et politique. Au point de vue politique it marque l'independance
du Roi de France dans Ic domaine temporel, par le fait que le Pape
ne peut jamais demettre. Ic souverain. Le neeud du gallicanisme theologique reside clans la superiorite du Concile sur le Pape. Dans un
secteur intermediaire (de caractcre tout ensemble politique et religieux) on trouve Ies "libertes gallicanes", ces traditions et coutumes avec valeur de lois qui, en France, entendaient limiter les pouvoirs du Pape. Par la, les auteurs gallicans entendaient revenir aux
ancicnnes coutumes de l'Eglise primitive ("ramener l'Eglise gallicane a l'antiquc liberte") et ceci avec l'appui du roi et du Parlement,
surtout clans les nominations aux "benefices" importants et pour eviter les exactions linancicres de la Curie romaine.
Les gallicanisme est:
episcopal
ecclesiastique

politique
parlementaire

Les principaux auteurs du gallicanisme furent Pierre PITHOU
"Les libertis de l'Fglise gallicane " (1594) qui rassembla en 83 articles
les droits de I'Eglise gallicane; Edmond RICHER "De ecclesiaslica
et polilica potestale" (1611); Pierre de MARCA "De concordia sacerdotii
et imperil" (1641).
Au plan theologique, Richer soutient que le "pouvoir des Iles"
est donne "a I'Eglise": non uni sed unitali. Le Pape est le chef "ministerial", "accidentel non essentiel". Pour les theologiens gallicans,
le Pape ne serait pas le "episcopus universalis" car cela nierait ('institution divine de I'episcopat. Et de plus le Pape ne serait pas le soul
juge de la foi. L'eveque est le legitime et ordinaire inquisiteur Bans
son diocese. Les eveques unis en Concile constituent I'ultime instance de I'Eglise d'ou la 1'hcse de la supiriorili du Concile sur le Pape.
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Le Concile, serait d'institution divine et par la infaillible, alors que
l'infaillibilite du Pape faisait probleme et meme etait nice (le Concile de Florence n'avait pas etc "recu " en France ). Comparant
1'Eglise a la Republique de Vcnise, it affirmait que le pouvoir legislatif (propre au Senat ) appartient au Concile , tandis que le pouvoir
executif appartient au Pape.
N'allons pas penser que ces theses constituaient un ensemble
homogene. Jusqu'en 1615 1'episcopat s'etait trouve en difficulte avec
la monarchic, difficultes plus ou moins voilees, et pour cela les theories gallicanes n'avaient pas eu sa faveur. Generalement, les eveques
suivaient 1'enseignement de la Sorbonne qui, au debut du siecle, etait
ultramontain (c'est-a-dire partisan des theses romaines ). Le role de
DUVAL etait fort important (6). II refuta la doctrine de la superiorite du Concile: Pape et Concile forment une seule cathidre. Les Conciles ne sont pas infaillibles sans le Pape, ils n'ont pas besoin d'une
approbation formelle. Le Pape en dehors du Concile peut dispenser
des canons conciliaires, it est infaillible "ut pontifex, ex cathedra
Il
delinit I'Eglise "fidelium in vero Dei cultu inter se communicantium
sub uno pastore Christi vicario societal". La vie de I'Eglise cependant ne decoule pas du Pape seul, et c'est pour cela qu'il est legitime
qu'un decret doive titre "rccu". C'est en fait une infaillibilite passive pour laquelle, si tin Pape enseignait I'erreur, 1'Eglisc ne se laisserait pas ernporter, mais si l'Eglise venait a tomber dans I'crreur,
le Pape la corrigerait.
Apri:s 1625, l'episcopat etait desormais conquis a l'absolutisme
(et donc n'aurait pas admis la deposition du souverain par le Pape)
et cornmcncait a accentuer son independance par rapport a Rome,
ne voyant pas d'un bon oeil l'intervention du Pape clans la collation
des benefices, dans les dispenses et clans les privileges des religieux.
En 1631, est censures 1' "Apologie" du Jesuite.J. FLOYD qui
niait la necessite d'un eveque pour Iv gouvernement d'un diocese.
Contre FLOYD s'eleva SAINT-CYRAN sous le pseudonyms de
Petrus Aurelius clans un ouvrage subventionne par l'episcopat gallican.
Biblographie
A.G. MARTIMORT " Le gallicanismc de Bossuet" Paris 1953
idcm "Lc gallicanisrnc " Paris 1973
Y. CONGAR "L'Eglise de Saint Augustin a I'rpoque moderne" Paris 1970

(6) Ses ccrits principaux suns "Libelli de ecclesiastica et politico potestate elenchus, pro suprema Romani Pontificis in Ecrlesiarn auctoritate" Paris 1612; "De
suprcrna Romani Pontificis in Ecclesiam potestate" Paris 16I4.
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a) Les dioceses
La carte religieuse de la France (cf. carte 2) comprenait au debut
du XVII, siecle 14 archidioceses et 105 dioceses mais ce nombre avait
grandi a la fin du siecle avec 18 archidioceses (dont celui de Paris
depuis 1626) et 113 dioceses. Its etaient inegaux tant pour leur grandeur que pour leurs biens. Ainsi, le diocese de Grasse avait 23 paroisses, celui de Rouen 1380; les revenus de Grasse etaient de 17.000
livres par an tandis que Strasbourg avait 300.000 livres.
En principe, les Eveques dependaient de la couronne. Pour les
dioceses et les abbayes importantes (environ 500) le roi devait presenter, clans les six mois, un candidat a qui le Pape pouvait conceder la Bulle de nomination. Si le Pape rcfusait, le Roi devait alors,
clans les trois mois, presenter un autre candidat. Si celui-ci etait aussi
juge indigne la nomination revenait alors au Saint-Siege. Cette procedure avait signifie d'un cote une augmentation du pouvoir absolu
mais d'un autre cote avait mis le Saint-Siege a l'abri du systeme de
la Pragmatique sanction (election par les Chapitres).
Pour le choix des candidats, le Roi utilisait son "Conseil de conscience" (qui souvent se reduisait au seul confesseur). La plus grande
partie des Eveques etaient des nobles et meme vont se constituer de
veritables genealogies episcopales: les de Gondi a Paris, les La Rochefoucauld, les Bethune, les Potier, les d'Estrees. II y a peu d'eveques
qui ne sont pas nobles: Godeau, Pavilion, Bossuet. La preference
donnee aux nobles reposait sur un mode particulier de voir la societe
et l'homme: "la noblesse qui a de la vertu a souvent un particulier
desir d'honncur et de gloire qui produit Ies memos effets que le zele
cause par le pur amour de Dieu, qu'elle vit d'ordinaire avec lustre
et liberalite conforme a telle charge et sait mieux la facon d'agir et
de converser avec le monde" (Richelieu "Testament politique" Amsterdam 1688, p. 54, cite in TAVENAUXI I, 36).
Certains eveches etaient conferes a des parents de ministres et
de magistrats (entre autres Henri Arnauld). De nombreuses abbayes
etaient donnees en commandite a des gens qui ne s'occupaient que
de recueillir les rentes de la "table". De cette fation, le souverain
pouvait recompenser les services de ses fideles et epargnait les deniers
de la caisse royale. Richelieu et Mazarin avaient chacun une vingtaine d'abbaves!
Ces faits devraient corriger, e n partie au moms, l'image que
l'on a de la richese du clerge au XVII',siecle. En 1650, Francois
PAUMIER disait, mais sans faits precis, que le clerge possedait la
moitie des terres cultivables; au siecle suivant deux estimations lui
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Dioces s cr 6s apres 1660 : Al-s ( 1694) , Blois (169 )
Dijon P(1731). St. Claude ( 1742), Nancy et St. Die (1177).
(DHG!? 18 (1`x1?)1o3s.).
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tire du clerge beaucoup plus que ne I'affirment pas mal d'historiens.
Le total reel ( rentes sur les villes, offrandes, "don gratuit"...) devait
tourner autour de cinq millions , clans la seconde moitie du XVIIIe
siecle" (P. Goubert "L'Ancien Regime", edit. ital. II, 568).
Beaucoup plus important que ces faits, la decouverte de la figure
de l'eveque . Les eveques du XVII6 siecle furent quasi tous de belles
figures . On connalt d'authentiques modeles d'cveques reformateurs,
tels ,Jean - Baptiste GAULT (+ 1643), Alain de SOLMINIHAC
(+ 1659), Nicolas PAVILLON (+ 1677), Etienne CAULET
(+ 1680) et Henri ARNAULD ( + 1692). Its etaient cependant plus
administrateurs que animateurs d'une pastorale . La principale activite etait la visite pastorale. La moyenne au XV I IE siecle etait une visite
tous les douze ans alors qu ' au siecle suivant die etait d' une visite
chaque huit ans. Dans la visite trois points sont a controler: la vie
et le comportement du cure et du clerge, les conditions de 1'eglise,
les conditions de la paroisse . Un document rapporte une visite de
Jean-Francois de Gondi aux paroisses de son diocese entre le 8 et
le 20 octobre 1624. En voici le detail:
8 octobre: Rueil, Nanterre, Villiers-la-Garenne, Clichy- la-Garenne
9 octobre: Rueil, Nanterre, Villiers-la-Garenne, Clichy-la-Garenne
10 octobre: Sevres, Meudon, Clamart, Ursines
11 octobre: Chaville, Viroflay, Montreuil , Ville d'Avray
17 octobre: Vanves, Issy
18 octobre: Vaugirard, Montrouge
19 octobre: Chatillon- sous-Bagneux , Fontenay- aux-Roses
20 octobre: Sceaux , Verrieres, Chatenay
(cf. J. FERTE "La vie religieusc clans les campagnes parisiennes"
Paris 1962, p. 20). Pour les visites cf. RHEF 55 (1969) pp. 49-67;
279-288).
Le second pilier de l'activite episcopale etait le synode. Le Cardinal archevcque de Bordeaux, Francois de Sourdis, en celebra 22
entre 1600 et 1627, avec aussi un concile provincial en 1624.

b) Les Assemblies du clerge
Une des plus importantes structures de I'Ancien - Regime etaient
ces assemblies composees de 60 deputes , quatre par Province ecclesiastique , dont deux du premier ordre et deux du second . Its etaient
elus, non par tout le clerge , mais, pour le second ordre , par les "b%neficiaires" . Les Assemblies avaicnt lieu tous les dix ans (sauf motif
particulier comme en 1581 - 82) pour discuter le "contrat de decime"
c'est - a-dire la clausule de concession au roi de la contribution qui
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decime ordinaire et don gratuit , le clerge donna a la monarchic
56.482.268 Iivres, et entre 1643 et 1666 le clerge donna a Louis XIV
50.487.198 livres.
Dans les 13 assemblees du clerge qui se sont tenues entre 1615
et 1665, on ne traita pas que de questions economiques. Pour preparer ces assemblees on recueillait des "cahiers" avec les remontrances les plus diverses. En differentes occasions les assemblees chercherent de profiter de leur existence pour trailer des questions comme
s'il s'agissait d'un concile national. Pour cette raison, Rome les regardait avec suspicion. On y discutait du droit divin du Roi, de I'autorite du Pape et des Evcques, des questions de foi, surtout en lien
avec le jansenisme, des rapports entre eveques et religieux ct de la
question protestante. Dans ce dernier domaine le clerge fut toujours
pour une politique de rigueur et pour favoriser la revocation de I'Edit
de Nantes clans les rapports avec la religion "pretendue reformee".

4 - Les paroisses et le clerge diocesain
La paroisse etait ('unite-base de l'Eglise comme de l'Etat. Dans
la paroisse vivait le cure. La nomination ne relevait qu'en petite partie
de 1'eveque. Un des cas limiter est celui de Limoges ou 1'eveque pouvait seulement nommer 363 cures sur 868. La lus grande partie des
nominations relevait des "patrons" qui etaient des Iaics aussi bien
que des clercs. Une fois nomme, le cure etait inamovible. De tout
cela naissait la grande independance des pretres. Le cure pouvait
appeler, pour se faire aider, un "vicaire". Dans les paroisses it y avait
d'autres pretres en grand nombre, sans aucun service pastoral et souvent mane sans le pouvoir de confesser. On les appelait "pretres
habitues". Certains d'entre eux vivaient ensemble ct avaient part
a des biens, on les appelait "meparts" ou "familiarites" ou "consorts". Les cures pouvaient etre "bcneficiers" ou "congrus". Ils pouvaient renoncer a leur cure et meme parfois choisir leur successeur
en echange d'une pension. C'est ainsi que fit S. Vincent a Clichy
en 1626.
La fonction des cures etait tres importante. La moyenne etait
d'un pretre pour a peu pros deux cents habitants (on comptait environ 100.000 pretres et autant de rcligieux). Dans cette masse de pretres les cures, en general, jouissaient d'un certain prestige et d'une
certaine aisance (sauf les "congrus"). La charge de cure etait recherchee. Pour Beauvais, sur 64 seminaristes, 4 etaient nobles, 20 fils
de marchands, de chirurgiens, de procureurs. Parmi ceux de nais-
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cures it y cut des personnages connus: Bourgoing et Vincent de Paul
furent cures a Clichy-la-Garenne, Jacques Gallemant, premier superieur des Carmelites en France et docteur en Sorbonne fut cure d'Aubervilliers, Andre de Saussay, evcque de Toul fut d'abord cure de
Briis-sous-Forges et Jean Jacques Olier cure de Saint-Sulpice.
La qualite de ces personnages ne doit pas nous induire en erreur.
Jusqu'au succes de la formation clans les seminaires, beaucoup de
cures avaient une culture superficielle (et celle des autres pretres etait
pire). Les visites pastorales revelent des conditions pitoyables de pretres ignorants qui ne savent pas un inot de latin. Its s'etaient formes
dans une sorte d'apprentissage aupres d'un autre cure. En 1643, l'archidiacre de Bourges avouait "il yen a qui ne peuvent dire cc qu'ils
font quand ils disent la tnesse qui, par consequent, n'ont aucun respect pour cc saint mystere et qui mettent clans le tabernacle des bouts
de cierge, de la bougie, do l'argent et des papiers avec les saintcs
hosties... On en a trouve un... cure depuis vingt ans qui ne savait
pas la forme de l'absolution ni quelle partir du corps it fallait oindre
clans ('Extreme-Onction" U. ORCIBAI. 'Jean Duvergier de Haurane... " Louvain-Paris 1947, p. 6). Les dcfauts imputes aux pretres
etaient l'ivrogncrie, la brutalite, la licence du langage et des habitudes, la chasse.
5 - Les Religieux
Dans ses "Mimoires" Louis XIV ecrit "Je crus aussi qu'il etait
de la police generale de mon royaume de diminuer cc grand nombre
de religieux, dont la plupart, ctant inutiles a l'Eglise, etaient onereux a I'Etat. Dans cette pensee, je me persuadai que, comme rien
ne contribuait cant a remplir les couvents que la facilite que l'on
apportait a y recevoir les enfants de trop bonne heure, it serait bon
de differer a l'avenir le temps des vcrux; qu'ainsi les esprits irresolus, ne trouvant pas sitot la pone des cloitres ouverte, s'engageraient,
en attendant, en quelque autre profession ou ils serviraient le public;
que mcme la plus grande partic se trouvant Bans un etablissement,
y demeurerait pour toujours, et formerait de nouvelles families, dont
l'Etat serait fortifie; mais que l'Eglise meme y trouverait son avantage, en cc que les particuliers, ne s'engageant plus clans les couvents sans avoir eu le loisir d'y bien penser,y vivraient apres avec
plus d'exemplc.
Mon conscil, auquel j'avais communique cc dessein, m'y avait
plusieurs fois confirme par ses suffrages ; mais, sur le point de ('execution, je fus arrcte par ces sentiments de respect que nous devons
toujours avoir pour 1'Eglise, en cc qui est de sa veritable juridiction,
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Et neanmoins , en attendant que j' en I'eusse informs , je voulus empecher le mal de croitre par tour les moyens qui dependaient purement
de moi . Ainsi, je defendis tous les nouveaux etablissements de monasteres, je pourvus a la suppression de ceux qui s'etaient fait contre
les formes et je fis agir mon procureur general pour regler le nombre
de religieux que chaque couvent pouvait porter " ( "Memoires pour !'annet 1667" Edit. J. Longnon Paris 1978, p. 225 sq).
Les paroles du Roi-Soleil refletent en grande partie lejugement
des contemporains envers les religieux.
Mais, malgre tout, les religieux connurent au XVIIV siecle une
nouvelle impulsion . Rappelons les reformes les plus importantes.
I) Les Binidictins
Saint- Panne et Saint-Hydulphe commences a Verdun en 1604 grace
a Didier de la Cour (+ 1623). A la fin du siecle la Congregation
compte une cinquantaine de monasteres ou se trouvaient de 500 a
600 moines.
Congregation de Saint-Maur entre 1618 et 1621, la reforms est l'(xuvre de Laurent Benard (+ 1629). A la fin du XVIIe siecle elle aura
plus de 200 monasteres.
2) Les Cisterciens
Les Feuillants dont la reforme est du siecle precedent.
Les Trappistes dont la reforme est commencee par de Rance en
1662.
Port-Royal la reforme date de 1608 aver Angelique Arnauld.
Les Filles du Calvaire avec Antoinette d'Orleans et le P. Joseph.
3) Les Augustins
Congregation des Chanoines de Sainte-Genevieve reforme operee en
1635 par Ic Cardinal La Roche fOucauld.
Chanoines de Notre-Sauveur, avec Saint Pierre Fourier (+ 1640).
Chanoines de Chancelande, liee a Alain de Solminihac.
Chanoines Premontris de Lorraine, 1630. A la fin du siecle on comptait 38 raisons.
4) Les Ordres Mendiants
Les Carmes ont obtenu en 1611 la permission de s'installer a Paris
apres qu'en 1604 Ics Carmelites s'y etaient installees. Mais elles furent
soustraites aux Carrncs.
Les Dominicains ou Jacobins avec la reforme de S. Micahelis
+ 1618) et A. Le Quieu ( + 1676).
5) Les Ordres nouveaux
Les Capucins introduits en France en 1575. Lorsque Matthieu
BI
I
( + 1611) fut notnme commissaire general pour la France,
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ils augmenterent d'une facon prodigieuse en nombre et en importance. 12 provinces furent creees, 317 couvents et plus de 6.000 Freres.
Les fesuites, venus en France ou, d'une certaine facon, ils etaient
Carte 3 (D'apris R. Hostie, Vic et mort des ordres religieux, Paris 1572)

FON I)A'I IONS X V I, S11?(:I .F.
Theatins
1.15242. 1526Capucins
3. 1..526-1651 Cleres regulicrs du Hon

JFsus
4. 15305. 15326. 1540-

Barnabites
Sontasques
Freres de Saint -Jean de
Dieu

JEsuites
7. 15408. 1564Oratoriens
Chames dechaux
9. 156810. 1578-1844 Oblais de Saint-Amhroise
et Saint-Charles

11. 1580-1789 Les Feuillants
12. 1582Camilliens
Clercs reguliers de la
13. 1583Mere de Dieu
14. 1585-1720 Hospitaliers de SaintHippolyte
15. 1587-1750 Doctrinaires d'Italie
Caracciolins (Clercs
16. 1588 reguliers mincurs)
Doctrinaires francais
17. 159218. 1597Scolopes

-370nes (a Montmartre en 1634 avec les premiers vceux) ils s'y implanterent fortement (ils avaient une quarantaine de colleges avant 1615)
malgre de nombreux obstacles. Its furent attaques par "les politiques" et par les cures de Paris. Apres la tentative de regicide, perpetre par un de leurs ancicns eleves, jean Chastel, ils furent expulses (1595) et ne revinrent qu'en 1603.

XVII` SIECLE
1

1600.1835 Socii-t6 du Corps-Dieu
2. 1601- Picux ouvriers (Caraffa)
3. 1611- Oratoire (Paris)
4. 1617- Basiliens de SaintJosaphat
5. 1620-1800 Josephites de Rome
6. 1623.1789 Chanoines dc Notre
Sauveur
7. 1625- Lazaristes
8. 1632-1798 Pretres du SaintSacrement
9. 1634-1790 Genofevains
10. 1635-1790 Pri•tres du Calvaire
11 - 1640-1804 Bartholemites

12.
13.
14.
15.

164216431650-1790
1650-1790

Sulpiciens
Eudistes
Cretcnetistes
Missionnaires de
Franche-Comte
16. 1655-1820 Bcthlehemites
17. 1663Missions etrangZres de
Paris
Trappisecs
18. 1664 19. 1673Cleres regulicrs de Marie
(Mariens)
Freres des Ecoles
20. 1681chretlennes
21. 1690-1820 Prctrs de ('Ascension
22. 1695Antonins (Moines)
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6) Les Communaut s sacerdotales
La vraie nouveaute de la reforme en France fut la constitution
de nouvelles communautes sacerdotales . Les elements caracteristiques de leur experience sont:
la valorisation du sacerdoce au detriment des voeux,
la valorisation de la secularite , c'est - a-dire le service de I'Eglise
sous la dependance de 1'Eveque,
le ministere centre sur I'Evangelisation et sur la Formation du
clerge.
Parmi les nouvelles communautes , mentionnons:
Les Doctrinaires , fondes par Cesar de Bus et reconnus en 1598
L'Oratoire de fesus, de Berulle (1611)
La Congregation de la Mission (1625)
Les Sulpiciens (1642)
Les Eudistes (1643)
Pour sentir la force de la reforme , les deux cartes precedentes
sont eloqucntes . L'une presence les fondations du XVIe siecle, la seconde les fondations au XVIIe.

Ca,tr 4. Evolution numirique des Sociitis de Pritres fondles en France au X VII
civrle
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7) Les C:ommunautis feminines nouvelles
Unc des caracteristiques saillantes de la Reforme catholique a
consiste Bans la lutte pour faire exister clans I'Eglise I'apostolat de
femmes consacrees.
Alors que la vie religieuse traditionnelle ne permettait a la femme
que la fuite du monde, en 1535 on assiste a un renversement de tendance. En cette annee, a Brescia, dans l'Italie septentrionale, est fon-
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dee la Compagnie de Sainte Ursule par Ste. Angele MERICI ( + 1540).
Prenant modele sur I'Eglise primitive, les Ursulines sont des Vierges qui vivent clans leur maison avec l'observance perpetuelle de la
pauvrete, de l'obeissance et de la chastete. A 1'origine de la Compagnie de Sainte Ursule se trouve une institution d'assistance avec une
orientation vers l'education. L'experience avait mis Angele Merici
en contact avec de jeuncs femmes abandonnees et sans aide. Pour
cc motif, en principe, ('objet de I'apostolat est oriente vers les seules
vierges. La Compagnic est organisee, on nornme des "colonclles",
responsables pour chaque quartier de la villee de la conduite morale
des jeunes filles qui leur sont confiees et qui vivent chez elles. Quelques annees apres la rnort d'Angele Merici, les jeunes filles ellesmemcs suivant 1'exemple de Ieur Mere devenaient apotres: on les
trouve en service clans Ies hopitaux et clans les Ecoles de la doctrine
chretienne. (7)
Bien vite, sous l 'impulsion du Concile de Trente, on sentit le
besoin de maisons a vie commune. Beaucoup de jeuncs lilies restaient
orphelines et aloes une forme de cohabitation s'imposait de soi. Lorsque Ies exigences tridentines imposant la cloture se firent plus pressantes, ces maisons devinrent des "conservatoires", sans v(EUx
publics, avec le viceu prive de chastete, rneme si par la suite furent
adoptes plusicurs elements typiques des monasteres, comme le tour
et la porte d'entree fermee a trois Iles.
Les Ursulines "nees clans la diversitc" essaimerent assez vite
de Brescia prenant un caractere particulier selon Ies lieux ou e1les
s'etablissaient, sans vraiment constituer, en soi, un ordre vrai et specifique.
En France, apres la premiere fondation en Avignon des "Fillies
de la Doctrine de Ste. Ursule" sous la direction des Doctrinaires, la tendance a la vie communaulaire s'accentua (meme si encore it y avail des
Ursulines residant clans ]cur famille). Ici I'application du Concile de
Trente fut plus rigourcuse et ainsi les Ursulines vivant en comrnunautc furent tenues a la cloture. II y cut une exception avec les Ursulines de Dole, fondees par Anne de Xaintonge en 1606, et qui se consacraient au service des fillettes pauvres. Elles purent eviter la cloture parce que Dole etait alors sous la domination espagnole. La
premiere cornrnunaute ursuline a prendre la cloture fut celle de Paris
en 1612.
Congregation de Notre-Dame fondee par Pierre Fourier et Alix Le
Clerc en 1597. Ce furent les religicuses clles-mcmes qui demandc(7) On trouve one experience sernblable avec Ics "Angeliques " de la Comresse
Louise TORELLI ( + 1569). Elks avaient, entr'autrcs , Ic droit do participer aux Chapitres generaux des Barnabites , a qui elks ( talent hers, et cc avcc droit de vote et
de parole.
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rent au Saint - Siege la cloture et cela parce que les families ne confiaient pas volontiers leurs lilies a un ordre sans statut juridique stir.
Le recrutement se faisait parmi les jeunes filles de la petite noblesse
et clans la bourgeoisie.
Les Filles de Notre-Dane de Jeanne de Lestonnac, niece de Montaigne, et du Jesuite jean de Bordes ( 1605). Elles demanderent aussitot la cloture.
La Visitation fondcc a Annecy en 1610 par Francois de Sales et
Jeanne de Chantal.
Les Filles de Sainte-Genevieve de Madame de Miramion (+ 1676).
Les Filles de la Providence de Madame de Pollalion ( + 1657) fondees en 1641. Saint Vincent eut une part importante Bans 1'elaboration de leur Regle.
Les Saws de Sainte-Agnis fondees par Mademoiselle Biscot en 1636.
S. Vincent devint leur protecteur et recommanda les Soeurs a Anne
d'Autriche pour l'obtention de 1'approbation royale.
Les Files de la Croix de Paris fondees par Madame Lhuillier de
Villeneuve en 1640. La fondatrice etait une Dame de la Charite, elle
se servit des conseil de S. Vincent.
Les Augustines de la Chariti de Notre-Dane fondees par Simone Gauguin , en religion Francoise de la Croix, ( + 1657) en 1628. Les Constitutions furent redigees avec le conseil de S. Vincent.
Les Religieuses de la Croix de Saint-Quintin fondees a Roye en 1625
par Pierre Guerin et Francoise Wallet.
Les Madelonnettes fondees en 1618 par un marchand de vin,
Robert de Montry, qui, entrepris par deux prostituecs, leur avail propose de les alder a changer de vie. En 1620 elles prirent l'habit religieux . En 1630 elles furent placees sous la direction des Scours de
la Visitation avec le consentement de S. Vincent. En 1677, les Visitandines laisserent la place aux Ursulines qui furent bientot remplacees par les Nospitalieres de la Misericorde de Jesus et a partir de
1720 par les religieuses de Notre-Dame de la Charite. Dans les Madelonnettes, it y avait quatre categories de personnes : les detenues; les
Filles de Sainte Mar-the, prostitutes convertics, vetues d'un habit gris
et qui pouvaient faire les veeux simples et temporaires , ceux-ci termines elles pouvaient se marier ; Ics Filles de Sainte Madeleine, religieuses a viceux perpetuels; la Congregation de Saint-Lazare, pensionnaires forcees ( des femmes du grand monde y furent admises
comme par exemple Ninon de Lenclos et Madame de Lescalopier).
Les Religieuses de Sainte-Elisabeth ; le reglement etabli par Charles
Faure (+ 1644) avait ete prepare sur les conseils de S. Vincent et
de Condren.
Les Filles de la Vie Intirieure de la Vierge, I'idee d'une telle communaute etait due it Monsieur Olier. Les deux premieres Scours furent
Madame de Tronson ct Madame de Saujon. Cette derniere prit Conseil de S. Vincent (SV. VIII, 393 sq). Devenue par la suite Supe-
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rieure sans en avoir les qualites , Mme Saujon provoqua la fin de
la Communaute.
Note: Un phenomene interessant est le developpement de l'eremitisme. Beaucoup parmi les spirituels les plus connus eprouverent
une attraction extraordinaire pour la Chartreuse (Berulle). L'eremitisme fleurit sous des modes divers, la plus connue est celle des "solitaires" de Port-Royal.

Dcuxieme Partic : LA VITALITE
Introduction
Pour comprendre le sens de la reforme de l'Eglise de France
dans laquelle S. Vincent eut une si grande part, it faut recourir aux
"temps longs ''. Evaluer le XVII, siecle san points de reference curs
n'a aucun sens . On peut confronter la "grand siecle" au temps de
la chretiente medievale ou encore a notre epoque . Par le biais de cette
confrontation it nous sera possible de mieux saisir le sens de faction
religieuse entreprise a I'interieur de l'Eglise de France.
1) Dans la comparaison avec le Moyen - Age, it faut nous souvenir que aujourd ' hui le mythe du "moyen -dge chrilien"est abandonne.
Le GOFF a ecrit que pendant le Moyen - Age la France etait pays
de mission comme aujourd 'hui. Certes it existait une religiosite unanime, mail c'etait plutot un fait social , civil. On etait alors chretiens
parce qu ' on naissait en pays chretien . Il y avait indubitablemente une
elite religieuse devant qui on est tente de penser que tour etaient ainsi.
Il existait bel et bien une religion populaire pleine de superstitions
et de residus surement paiens , et elle etait toleree.
La "decadence" des XIVE et XV^ siecles est un schema commode , valable pour certains aspects ( crise et decadence du role
politico- rel1gieux de la papaute , corruption repandue en pas mal de
communautes par suite des concessions de la Curie romaine) mais
it ne peut etre generalise. Il s'agit davantage de voir que les dcux
siecles en question manifestent un progres economique et culturel
en Europe . Les beneficiaires en sont les laics . Une nouvelle elite culturelle se met en place et elle commence a critiquer et l'hegemonie
clericale dans 1'Eglise et la tolerance de certaines pratiques de la religion populaire . II suffit de lire Erasme ou Thomas More pour s'en
convaincre.
Ce ne sont ni les abus ni le besoin de reformer les mceurs qui
feront exploser la Reforme protestante . LUTHER ecrivait en 1520
"Je ne prends pas les armes contre les mauvaises rnceurs mais contre les doctrines impies" ( Weimarer Ausgabe 7, 43). Le drame de l'Eu-
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rope "a l'automne du Moyen-Age" (Huizinga) fut le desaccord a
propos de la grace et du libre-arbitre. Si 1'epidemie la plus grave du
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moyen - age a ete a "peste noire" de la moitie du XIVF siecle, celle
de la seconde moitie du XVr ct du debut du XVP fut "I'angoisse
du salut", comme le dit P. Chaunu. Pour repondre a ce besoin, Ies
cornnntnautes lutheriennes et calvinistes (pour Ia France CALVIN
fut le point de refercnc (-, au ntoin..tprls Ies annecs quarante) se tncrdelerent sur la Communaute de ,Jerusalem; selon les Sommaires des
Actes ou est laisse de cote l'aspect hierarchique et institutionnel pour
mettre en valour le Bapteme, I'ecoute de la Parole et la " fraction
du pain" dont on soustrait la signification sacrarnentelle.
Apres une periode d'incubation et avec un notable retard (en
France plus que par-tout ailleurs) s'affirma finalement la reforme catholique. Si on ne tient pas compte des differences doctrinales, on s'aper4oit qu'au fond la reforme catholique fut fort semblable a la reforme
protestante . C'est pourquoi , aujourd ' hui, certains historiens parlent
des "deux reformcs" comme de deux mouvements parallcles et concurrents. Les deux theologies en fait auraient eu le memo but: repondre a la peur de 1'enfer (J. Delumeau).
Pour resoudre le problems du salut Ies communautes de la
Reforms comme celles catholiques ( ces dernieres furent plus lentos
it se mettre en marche en vertu du principe de la "possession ", elles
se croyaient daps la verite, et de l'insuflisante organisation pastorale) se donnerent une organisation coherente . Dans les deux camps
on choisit trois moyens d ' action:
a) la peur ( de la mort , de l'enfer , do la femme - d'ou le puritanisme -, du peche, des "cures ", des "deviants " - d'ou la persecution des protestants en pays catholiques et celle des catholiques cn
pays protestants)
b) Le Pouvoir : protestants et catholiques eurent recours a I'Etat.
Unc foil assures Ies centres du pouvoir , s'ouvrait la route aux ministres de la confession respective . LUTHER fit appel aux Princes qui,
convertis a la nouvelle foi, obligerent les populations it en faire autant.
CALVIN organisa Geni• ve scion no coolroh io strict pour empecher les infiltrations catholiques . Les catholiques placerent des (onfesseurs aupres des Princes et des families influentes (S. Vincent chez
Ies de Gondi ) et les Princes agirent sur le Concile ct sur les Papes.
c) un effort pastoral. Apres le premier enthousiasme , LUTHER
pour ne pas titre depasse a gauche, dut organiser le culte et mettre
au moins un cadre organique ((I'ou les "confessions "). Le Concile
de Trente dune lacon analogue mit en n•uvre un renouvcau pastoral vraiment genial parse qu'il fut capable de repondre aux exigences de I'Eglise catholique pour plusicurs siecles, jusqu ' a Vatican 11.
2) Le second terme de comparaison est avec notre temps interpelle par la dechristianisation. Cc phenomcne est-il consequence de
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la faillite de la volonte de puissance et do la pastorale de la peur (J.
Delumcau)? Le meme auteur repond affirmativement en mettant en
relief d'autres elements:
a) la christianisation fut parlielle: tous les secteurs de la population
n'ont pas etc touches et les resistances vecues, pas toujours conceptualisees, furent plus fortes que ce que l'on pense.
b) a partir du XVIII siecle (donc apres le temps de S. Vincent) la distance entre le culture moderne faits de science et de technique, et la culture ecclesiastique fertnee sur elle-meme, va augmentant.
c) la theologie n'a pas assez estime les valeurs de la vie terrestre.
A mrsure que les conditions de la vie s'atncliorent (a partir de la
moitie du XVIP siecle la "vie" Arend le pas sur la mort par Ic fait
de mcilleures conditions d'existence) l'Eglise ne sut pas se ne faire vuix
de crux qui ne sont pas entendus (question sociale, question democratico-nationals).
d) l'incapacite de comprendre les conditions d'infirioriti de la femme
et d'agir en consequence (J. Delumeau "Un chemin d'histoire. Chritienti et christianisation " Paris 1981 , p. 7 sq).
1 - Les facteurs d'une pastorale de conquete
1) Le "nouveau prctre"
Le Concile de Trente avait mis en premiere place la pastorale
de I'Eglisc. II en sortit un modele de nouveau pretre . Pour le comprentlic it laui observer cornnu • nt clans I'histoire se sont croises, et
comme alternes , deux f'acons do concevoir Ic pretre:
- In r,ndihon do Pseudo-Dens Ic pretre rst essentirIlrnn • ni ci principalrnucnt ( min)s si cc nest pay uniquernent ) I'hommedu culte. II est
prix parrni Its hommes et constitue en une dignite plus grandc que
toutes les lignites humaines , it est supericur aux Rois et aux Princes, pour faire monter la louangc vers Dieu et sanctifier les hommcs.
- la tradition augustinienne du prctre comme homme de la mission.
S. Augustin aimait a dire "praesumus si prosumus ", nous sonunes
chefs si nous servons. La consecration n'est pas une dignite ou un
motif pour revendiquer lcs honneurs , mais le signe d'une disponibilite it servir.
Le "nouveau prctre" nait de la synthcse de ces deux elements.
II n'est plus Ic chasseur de benefices qui vit tranquille clans les "otia
litteraria" contrne Erasme. Mais assure d'un status economiquc particulier (un des phenorncnes des XVP et XVII siecles est I'augmentation des biens du clerge) it devient de plus en plus un homme
du culte utilise cn pastorale.
13erulle, Condren, Olier se situent clans la ligne du PseudoDenys. Le pretre est "alter Christus": c'est le Christ qui parle par
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la bouche du pretre, qui consacre et benit par lui. Berulle aimait a
dire "En l ' ordre etabli de Dieu it y a deux sortes de personnes: les
unes qui recoivent et les autres qui communiquent ]'esprit, Ia lumiere
et la grace de Jesus . Les premiers sont tous les fideles et les seconds
les pretres".
S. Vincent, plus intuitivement que consciemment, se situe sur
la seconde ligne. Dans la formation des missionnaires, it les veut tres
attentifs a la liturgie (aspect cultuel) mais aussi a la "mission" (service) "il ne me suffit pas d'aimer Dieu si mon prochain ne I'aime".
Le resultat de faction de la reforme fut la creation d'un models
qui a ete propose jusqu'a nos jours:
- le pretre est un homme sipari: a cause de ]'habit (habit de couleur modeste, noir ou gris, la soutane ne s'utilisa hors de l'eglise qu'a
partir du XIX6 siecle), a cause de son celibat, a cause aussi du lieu
ou it habite et qui est "separe" des hommes, et a cause des metiers
qu'il ne peut exercer (commercant, boucher, chasseur, chirurgien)
comme des lieux qui lui sont interdits (auberges, theatres).
- le pretre (tout au moins le cure) vit clans le presbytere ou
it attend les gens alors que ceux-ci ne sont pas forces d'y venir. L'usage
de la messe quotidienne pour les pretres devient toujours plus
repandu. Ses autres ministeres sont ]'administration des sacrements
et la predication (on ne comprend pas la messe dominicale, au moins
elle, sans preche, et de plus it y a le catechisme le dimanche apresmidi). Diverses formes de controle (les "certificats" des Paques) permettent aux cures d'avoir autour de lui la plus grande partie des fideles ninon la totalite).
- epoque de la naissance de toute une littirature clericals sur les
devoirs des pretres, ainsi R. DOGNON ''Le bon curl" Paris, 1630,
plus tard P. COLLET "Traiti des deaoirs d'un Pasteur... " Avignon,
1757. Cf. J. GRANDE']' ''Les saints pretres francais du .t'171, wide"
cd. G. Letourncau, 3 vol. Angers 1897.
2) Les Seminaires
Le Concile de Trente dans le decret " Cum adolescentium aetas"
(CT. IX, 628- 630) avait donne seulement des directives et encore
pas mal vaguer:
Le Seminaire est un internat ouvert aux enfants de douze ans
et plus, riches ( ils paient ) et pauvres (entretenus gratuitement) sous
la dependance de l'Evcque donnant un enseignement de caractere
pratique et pastoral.
En Italic, sur cc canevas , furent trees au XVII- siecle 128 seminaires et dans le siecle suivant 70 de plus. La plus grande partie de
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ces Seminaires etait un ensemble desordonne d'eleves de tous ages
qui suivaient les cours hors du seminaire . A cause des maigres ressources financieres un pourcentage infime des candidats aux Ordres
suivait le cycle propre du seminaire ( ainsi a Plaisance , au XVIIIP
siecle, les ordonnes qui avaient frequents le seminaire etaient a peine
10°).
La realisation la mieux reussie en Italie fut celle du seminaire
milanais cree par Saint Charles BORROMEE en 1564 et confie en
1579 aux Oblats de St. Ambroise, une congregation de pretres diocesains creee dans cc but.
En France la realisation du Concile de Trente avait permis la
creation de 14 seminaires entre 1567 ( seminaire de Reims ) et 1600.
A la fin des guerres de religion , entre 1600 et 1620, quatre furent
cress . Toutes ces tentatives se revelerent une faillite : ] a plus grande
partie de ces fondations durerent quelques annees . En 1644, seuls
etaient encore ouverts les seminaires de Reims, Bordeaux et Rouen.
Un veritable tournant se fit dans les annees quarante, et cela
s'inspire de deux elements:
- la tradition du "modus parisiensis ", c'est - a-dire 1'experience
pedagogique particuliere de la Sorbonne qui prevoyait:
la division des etudiants selon 1 ' Age et le progres (" majores",
"provectiones ", " rudiores"),
('obligation de ('assistance aux cours,
les discussion publiques , et les repetitions periodiques,
le fait que les professeurs s'occupent aussi de la conduite morale
des eleves.
- /'experience, " I'ordonnace du concile de 'I'rente est a respe( ter comme venant du Saint - Esprit . L'experience fait voir neanrnoins
que de la facon qu'on 1 ' execute a I'egard de /'Age des seminaristes,
la chose ne rcussit pas , ni en Italic , ni en France " (SV. 11, 458-461).
Ainsi sc sont IormCs divers modeles:
1) Le seminaire-paroisse d'Adrien BOURDOISE ( + 1655) "cc qui
fait un bon capucin, c'est un bon noviciat. Cc qui fait qu'il y a si
peu de bons pretres, c'est qu'il n'y a pas de noviciat pour les pretres" . 11 cut alor l ' idee d'une paroisse ou seraient presents , ensemble autour du cure, des pretres qui vanaient a Paris pour completer
leurs etudes et des clercs qui se formaient aux Ordres.
2) Le seminaire -collige, college parce que I'enseignement y est
donne (ce n'est donc pas un simple "internat" comme dans les seminaires italiens), seminaire parce que, outre la formation intellectuelle,
s'y donne la formation pastorale. Cette seconde formule prevalut.
Cc fut la formule, avec des differences parfois notables, de S. Vin-
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la distinction cntre petit et grand seminaire (avec une preference
pour les Brands seminaires),
la participation des seminaristes au ministere.
Si on veut, de plus, comparer les seminaires lazaristes aux seminaires sulpiciens, on peut noter:
dans les seminaires lazaristes on donne une plus grande preparation pastorale, tandis clue chcz les sulpiciens prevaut la formation
culturelle (les lazaristes etaient plus adaptes pour la formation des
cures, les sulpiciens pour la formation des eveques) (8),
les seminaires lazaristes ont plus d'autonomie par rapport aux
eveques,
la plus grande partie des seminaires lazaristes appartenait, memo
pour les murs, a la Congregation.

Carte 6 - LESSL'.1f1.V-11/?ES DE LA CONGREGATION
DE LA ,tIISSION
1625-1649
1650-1674
1675-1699
1700-1725
1725-1749
1750-1789

13
12
26
17
4
12

Les faits ne doivent pas suggerer des conclusions forcees. Les
premiers seminaires devaient repondre a une situation d'urgence.
Les seminaristes n'y passaient pas plus de deux ans et ils recevaient
une formation morale, liturgique et pastorale . Vers la fin du siecle
et au siecle suivant , surtout grace a la lutte contre le jansenisme et
le reformisrne illumine, lc mode de formation dans les seminaires,
changea . Au XVIIP siecle les programmes furent anteliores, rendus plus complets et cela ameliora indubitablement la qualite du
clerge.
3 - Les Missions
Les missions populaires ont prix naissance dans Ic climat de la
contre-reforme comme un element de reprise et de renovation selon
les lignes du Concile de Trente. II est difficile de parlor d'un commencement absolu. En premier lieu nous trouvons Ics Jesuites,
(8) Ala fin du XVII` siecle Ics Sulpiciens avaient forme a peu pees 50 eveques,
a la fin du siecle suivant ils scront plus de 200. On connatt aussi l 'inluence des seminaires sulpiciens sur le clerge americain dans Ia premiere moitie du XIXtsiccle.

381 -

comme Antoine POSSEVINO ( + 1611) en Italie, Pierre SKARGA
(+ 1612) en Pologne, Edmond AUGIER (+ 1591) et Pierre COTON
(+ 1626) en France. Le general de la Compagnie de Jesus, Claude
ACQUAVIVA, cut le merits de tracer un dessein precis des missions . S. Charles BORROMEE en 1578 fonda les Oblats de S.
Ambroise clans le but de donner (' instruction catechistique en allant
de paroisse en paroisse . Cesar do BUS (+ 1607) suivant I'exemple
de Borromee et dc S. Philippe NERI, entre 1584 et 1590, transforma
sa predication en un enseignement systernatique du catechisrne. En
Allemagne, les missions furent le correspondant catholique des visites protestantes.
Au XV1V siecle, la mission s'organise et a comme protagonistes les Capucins et Ies Jesuites, comme aussi un grand nombre de
communautes nouvelles nees pour cc ministere.
Les types des missions furent varies:
- la mission penilentielle cn vogue surtout dans les pays latins.
On y donne une large part aux manifestations emotionnelles: processions , flagellations...
- la mission cenlrale surtout jcsuite. On choisit une paroisse centrale ou l'on s'arrete quelquesjours: la predication est adressee a toutes ics paroisses de la zone qui venaient au centre.
- la mission urbaine pratiquee a Rome a l'Oratoirc de Caravita.
La mission se deplace de mois en mois en diverses eglises. Un aspect
typique est les dialogue entre le sage et l' ignorant (ou pecheur)
- la mission calichistique pratiquee surtout en France. Michel LE
NOBLETZ ( + 1652) se servait de tableaux peints a propos des diverses vertus. Pour favoriser la memorisation de la verite, cc missionnaire composait des cantiques populaires . II se servait aussi d'auxiliaires laiques qui cxpliquaient Ic catechisme et dispersres au milieu
du people participaient au dialogue entre le predicatcur it la population.
Les communautes sacerdotales frangaises se consacrerent toutes aux missions:
- l'Oraloire de,/rsus, parmi les missionnaires oratoriens rappelons jean- Baptiste (;AULT ( + 1643) qui devint evequc de Marseille
et jean- Baptiste LEJEUNE ( + 1672),
- Congregation de la Mission,
- Congregation du Tres Saint Sacrement de C. d'AU'1'HIER DE
SISGAUD (+ 1667),
- Saint Sulpice, M. OLIER fut un missionnaire qui se devoue
corps et 5me a cc travail.
- Eudistes , S. Jean Eudes precha cntre 1632 et 1674 plus de
110 missions memo clans les grandes villes . La duree des missions
variait de deux semaines a cinq mois (cf. CARTES 7 et 8)
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CARTE 8

Rayonnernens suppose ( dour fieues 6 la ronde)
des missions dons ('ancien diocese de Coutances.
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- Monifortains fondes par S. Louis-Marie GRIGNON de
MONTFORT qui donna une large part a la fantaisie et a la creativite pastorale (il composa des cantiques spirituels). La methode montfortaine se distingue de celle de S. Vincent surtout par le fait que
Vincent etait peu porte a favoriser la religion populaire et aussi parce
que la mission lazariste etait "fondee" alors que Grignon de Montfort voulait que ses missionnaires vivent de cc que leur donnait la
Providence.
- Missionnaires de Saint-Joseph de Jacques CRETENET ( + 1666).
Parmi le clerge seculier, souvenons-nous que Alain de SOLMINIHAC precha plusieurs missions , que les membres des Conferences du Mardi furent souvent invites a participer aux missions. Parini
les Capucins le rnissionnaire le plus connu est Ic P. Honore de CANNES ( + 1694) qui introduisit la coutumc de la retraite pendant les
missions . Au debut de certaines predications it portait sur 1'estrade
une tete de mort qu'il couvrait parfois d'une toque de magistrat, d'un
chapeau de femme, dune couronne rovale, et it instauralt tin dialogue qui epouvantait fort I'auditoire.
Les missions furent une des initiatives les plus importantes pour
revitaliser les paroisses. Les missionnaires etaient en general estimes;
dans Ir XVIIrr et Ic XVI116 siecles ils ne sont guere critiques, ils sont
meme juges "utiles"; les critiques ne commencent qu'a 1'epoqu(- de
la Restauration quand ils vont associer Ic 'Prone et l'Autcl, Jesus et
les Bourbons. Its essayerent de hitter contre l'ignorance. La confession gencrale etait le point culminant d'un chemin de renovation
adapte a one epoque de chretiente (les Eudistes se definissent "lions"
en chaire et "agneaux" au contcssionnal, alors que les Lazaristes,
au-moins en Italic au XVIIV siecle, etaient consideres comrne rigoristes). Its essayaient a la tin quelque chose de concret: confrerie do
priere, confrerie de la charite.
4 - Liturgie, Fete, Devotions
a) La pralique religieuse
Tous les faits en noire possession montrent que dans le cours
du XVIV siecle la pratique religieuse atteint un niveau do presque
I'unanimite . La confession et la communion pascales qui devaient se faire
a la paroisse ( cela aide it comprendre le sens de la confession generate faite aux rnissionnaires et non au propre cure ) rassemhlaient presclue tour les fidiles (9). he nombre des confirmations croft en propor(9) Sur 137 paroisses de Paris pour tun total de 50 .000 communiants, scuts 112
contrevinrent au prFcepte pascal (J. FERTE " La vie religieuse " p.:117).
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tion de la fidelite des eveques a la visite pastorale. Pour les derniers
sacremenls entrent en jeu deux elements : la peur de la mort et ('action
des medecins auxquels on prescrivait en de nombreux lieux de ne
pas assister les malades en grand danger si ceux - ci ne s'etaient pas
confesses. Le baptime est celebre en grande pompe: it est demande
qu'il soit donne le plus vite possible afin de prevenir la mort de ('enfant: Bans un siecle augustinien on craignait qu'il n'aille finir clans
les limbes. On prescrivait pour la sage-femme du pays un serment
selon lequel elle-meme aurait baptise le nouveau-n6 en cas de danger de mort.
b) Les libertins
L'affirmation qu'en France le catholicisme faisait l'unanimite
ne peut pas cacher la presence d'un facteur d'opposition: les libertins. Its se sont formes clans l'ambiance de la Renaissance italienne
et en particulier a Padoue ou POMPONAZZI avait nie l'immortalite de fame et le miracle. La venue en France de Catherine de
MEI)ICIS amena quelques autres mecreants, ainsi l 'astrologue
Cositno RUGGIERI et I'ex-carine Lucilio VANINI condamne au
b6cher a Toulouse en 1619.
Le mot libcrtin designe avant tout unc secte presente a Lille clans
les debuts du XVP siecle, elle est liee aux Freres du libre esprit.
Elle va se renforcant pour diverses raisons:
- la separation religieuse fait apparaitre un doute: quelie est
la vraie religion?,
- la haine des guerres de religion niontre qu'il n'est pas vrai
que la religion rend l'homme meilleur,
- la religion apparait comme un instrument pour diriger les
masses, elle ne sert pas a ceux qui "raisonnent"
- l'individualisme de la Renaissance et le principe du libre examen sons portes au maximum do leurs consequences,
- refus de considerer comme valide l'idee selon laquelle la culture antique n'etait rien d'autre qu'une preparation du christianisme.
On peut distinguer divers secteurs a l'interieur du libertinisme:
1 - Le libertinisme philosophique qui substitue un nouvel ideal a celui
du salut individuel (ideal egoiste): se consacrer a la societe, la personnalite de l'homme ne doit pas etre opprimee (humilite) mais developpee. C'est la position de MONTAIGNE et de CHARRON.
2 - Le libertinisme athee , alors que la position precedente peut
coexister avec un certain theisrnc, certains arrivent a une conclusion
totalement negative a propos de 1'existence de Dieu; ainsi le "Testament " de ('abbe MESLIER (+ 1729) connu de Voltaire et d'Holbach. Dans le proces d'un officier de Conde on dit qu'un certain
Barin a l'annonce de la paix des Pyrenees (pour ces nobles la guerre
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etait une ressource importante ) aurait dit "que s'ils tenaient le Christ,
qu'ils le poignarderaicnt , puisqu ' il souffrait qu'on fit la paix pendant laquelle ils ne pouvaient pas vivre " (cit TAVENEAUX , I, 250).
3 - Le libertinisme mondain repandu en certains salons du Marais
autour de certains personnages comme CONCINI, tnais aussi a la
Cour d' Anne d'Autriche et de Louis XIV . Ninon de Lenclos etait
libertine et pour cette raison fut enfermee chez Ics Madelonnettes.
Cyrano de Bergerac critiquait la religion et la societc.
4 - Le libertinisme politique, la mefiance dans la nature humaine,
qui s'est montree aussi feroce et corrompue , exclut que I'on puisse
parler de verite universelle et absolue ( comme le demande le concept de loi naturclle ). Le sage doit avant tout vivre personnellement
selon la nature, mais pour la societe l'absolutisme le plus fort est une
chose necessairc ( ainsi La Mothe le Vayer, Gassendi - qui fut en relation avec S. Vincent). On trouve une position voisine dans "Leviathan " de Hobbes.
c) La fete
Au XVII6 siccle, chaque village , chaque paroisse avait son
systcme festif qui comprenait des fetes liturgiques ( Noel, Piques),
des fetes saisonnieres ( carnaval , fete de la vendange ), des fetes commemoratives ( saint patron ) et des fetes extraordinaires ( passage du
Rol). Les elements constitutifs des fetes etaient religieux ( messe,
vepres, procession ) et profanes ( foires, jeux , danse, vin). Selon certains specialistes , en certains cas, les fetes representaient un moyen
de decharger I'agressivite reprimee en fonction d'un ordre etabli.
Ainsi ] ' election du "roi des fous", le fait de mettre sur Ic trone episcopal le jour des Saints Innocents, un enfant de cheeur , tandis que
tout le chapitrc des chanoines bourrus chantaient , en ce jour, les
motets a la place du cheeur, cela pouvait signifier que tout peut finir
ou que tout peut etre repris . En ce cas, cela devenait signe du retour
a la condition originelle , annonce et esperance dune palingenesic.
On trouve parfois clans ccrtaines fetes des survivances des antiques
saturnales et des rites pre - chretiens qui peuvent aller jusqu'a etre
comparees a des formes d'initiation.
L'Etat absolu, l'Eglise catholique et l'Eglise de la Reforme vont
se liguer , au XVII' siecle, contre la fete.
Sans cependant se livrer a une action systematique, I'Etat absolu
considera les fetes comme un peril en puissance . Colbert, ennemi
declare de l'oisivetc , convainquit l'archeveque de Paris de supprimer
17 fetes. On trouve souvcnt reunies fete ct revolte (cf. Y.M. BERCE
"Fete et Rivolte " Paris 1976).
Les deux " Reformes", protestante et catholique , avec des dif-
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du peuple "Dans une societe rurale, ou le bonheur et meme la survie dependent d'abord du succes de la recolte, Dieu est d'abord le
Dicu de la terre, celui qui a cree toutes choses, qui fait reverdir la
nature au printemps et mtirir les fruits a 1'ete. Les fetes qui tendaient
a obtenir sa protection sur Ies champs, puis a reconnaitre ses bienfaits melaient ingenuement les prieres, les rites propitiatoires et les
joyeusctes traditionnelles a base de danse et de vin... En fait, la messe
et la beuverie etaient deux moments de la meme journee exceptionnelle, deux sommets do I'emotivitc et de l'activite paysannes, dont
le voisinage naif ne semblait pas coupable" (BERCE, 163). Tout
cela ne pouvait plaire aux "deux Reformes". Et ainsi, malgre la
diversite doctrinale, les deux mouvements vont agir en concurrence
pour instruire les masses qui ingoraient la "droite doctrine". En
Angleterre, on est arrive a regardcr la fete comme un reste papiste.
Michel Le Nobletz rencontra dans ses missions pas mal de gens qui
se mettaient a genoux devant la nouvelle tune et rccitaient le Notre
Pere. S. Vincent en 1645 protesta contre les autorites de la ville d'Aix
parce que la procession dc la Fetc-Dicu etait accompagnee de representations allegoriques des peches capitaux et des vertus. Pour lui,
c'etait la "actions scandaleuses et oilensant Dieu et les gens de bien"
(II, 525, sq).

d) Famille, enfance, education
1 - Lafamille. Au Moyen-Age, la famille etait peu consideree
et ceci pour deux raisons:
- la theorie des "tria genera" Bans lesquels sont divises les hommes: moines, pretres, laics maries, qui place le mariage au dernier
rang.
- au point de vuc social , (' element rassembleur est le metier:
on participe a la vie associative en exercant le meme metier (dans
l'echoppe de Partisan ou dans les champs).
Aux XVf et XVIP siecles, on assiste a la naissance d'un nouveau lens de la famille (cela ressort des representations artistiques
des scenes familieres) et it sera renforce encore au XVIIP. Deux institutions sont revelatrices de cette tendance:
- le droit d' ainesse qui laisse intact le patrimoine familial,
- le mariage negocie par les parents (un edit de 1639 decide
que le Ills rebelle perd tout droit a I'heritage s'il n'accepte pas la decision des parents). La litterature "precieuse", qui raconte des histoires d'amour hors du mariage, apparalt comme une reaction.
Dans Ies classes populaires, le rite des fiancailles, apres quoi etait
consomme le mariage, disparait presque entierement. La coutume
morale est plus respectueuse des preceptes de l'Eglise, au point que
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de Marillac).
L'Eglise catholique contribue a ameliorer le sort de la famille.
"L 'Introduction a la vie divot " de Francois de Sales et la devotion a
Saint Joseph marquent ] ' effort de spiritualisation de ce milieu.
2 - L'enfance. Pour tout le Moyen-Age 11 n'y a pas une attention
particuliere a ]'enfant. Si ]'on regarde l'iconographie, aussi bien
sacrce que profane, les enfants (et cela vaut aussi pour l'Enfant-Jesus)
sont de petits hommes et toujours mcles aux adultes. Le monde de
]'enfant n'existe pas. L'angoisse du Salut, la reflexion sur le peche
originel et la condition d'innocence, portent a decouvrir le monde
de ('enfant. Cependant le petit est regarde tres vice comme un adulte
en reduction. Ste Chantal et Marie de L'Incarnation abandonment
leurs enfants encore en bas age pour entrer au couvent (le fils de Ste
Chantal se couche sur le seuil de la maison, sa mere passe par-dessus,
car ceder serait aller contre la volonte de Dieu...). Louise de Marillac est reprimandee pour sa trop grande sollicitude envers son fils.
La presence du peche originel amene a manquer d'indulgence envers
les enfants.
Pour ]'education des classes superieures, on met au point une
institution importante, le college. C'est un lieu ou ('enfant est soustrait a sa farnille, soumis a une discipline de fer sous des maitres autoritaires (ceux-ci sont souvent des religieux et en premiere place, les
Jesuites), clans un monde artificiel, loin des influences du monde exterieur. Les eleves sont surveilles (dans les Colleges jesuites la delation devient une institution), divises en groupes antagonistes
(Romains et Carthaginois) pour susciter (' emulation (distribution de
prix). II est significatif de voir que dans ces colleges on donne plus
d'importance au latin et a la rethorique qu'a ]'education religieuse.
L'etude du latin (c'est alors la premiere langue, ]e francais vient
ensuite) servait a presenter des modeles parfaits de vertu (les personnages de I'Antiquite) a qui ressembler, et cela demandait d'emmagasiner beaucoup de regles. Dans la pratique, tout cela servait
a ceeer un monde en- soi, totalement different du monde ephemere
de la vie, et donc capable d'orienter vers "l'autre monde", le monde
eternel. D'oii ('exaltation des eleves des colleges aux honneurs de
l'autel, tel S. Louis de GONZAGUE.
Pour ('education des classes inferieures, est mise au point ('institution des "petites Ecoles". Elles sont noes de la conviction qu'il
fallait combattre l'ignorance; celle-ci eloignait du Salut. De meme
les missionnaires qui parcouraient diverses regions voulaient s'assurer que ]'instruction qu'ils avaient donnee ne reste pas un palliatif.
Les ecoles naissent done de ]'effort de christianisation et du progres
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des ' `deux reformes". Elle n'est pas percue comme quclque chose
de dangereux. "La vraie religion postule un minimum de culture"
telle est la conviction de S. Jcan-Baptiste de La Salle. Le modele educatif se presente ainsi:
un sentiment de severite: le rire et le jeu sont interdits,
les enfants doivent titre constamment surveilles, meme si c'est
paternellement,
les chatiments corporels doivent titre administres avec
moderation,
tour les gestes doivent titre valorises , meme les plus petits (ainsi
la charite envers les pauvres).
les Cleves doivent titre prepares a s'inserer clans la societe par
le moyen de 1'enseignement des bonnes manieres.
Pour cc qui touche a ]'education de la femme, c'est le lot de
divers monasteres feminins et de certaines congregations nouvelles,
ainsi Ics Ursulines, les Religicuses de Notre-Dame, les Filles de la
Charite. Le programme pour les fillcs etait plus reduit: instruction
religieuse, lecture, ccriture, calcul, preparation aux travaux domestiques.

3 - La mort
II y a eu, scion Philippe ARIES "Essai sur 1'histoire de la mort
en Occident, du Moyen-Age a nos jours ", Paris 1975, une evolution clans
la facon de voir la mort:
Bans le Haut Moyen-Age elle est regardee comme un destin commun a toute I'humanite;
Bans le bas Moyen-Age et a la Renaissance on souligne le caractere
individuel, cc qui developpa un intense et febrile desir de la jouissance immediate;
a Ia fin du XVIII^ siecle, la mort nest plus inevitable, rile en
est plus tragique. Elle est alors sublimee par le culte du souvenir;
aujourd'hui la mort est comme expulsee de la vie, on n'en parle
plus.
Au XVII- siecle, la mort conserve lcs elements des siecles precedents: elle est familiere d'autant plus que la moyenne de vie est
fort basso (50% de mortalite infantile ct age moyen autour de 25 ans),
elle est objet de rappel et motif de conversion (c'est pourquoi elle
est un theme ordinaire de la predication), rnais aussi occasion pour
distribuer ses biens propres par testament. La spiritualite tend a suggerer une pensee constante de la mort capable do renouveler la vie
et d'eviter le peche, ainsi "momento mori" et "considera novissima
tua et in acternum non peccabis".
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II y a eu une evolution aussi par rapport aux pauvres. Au MoyenAge, on voyait le Christ Bans le pauvre. Et clans certains cas le fait
d'etre pauvre etait regards comme un ideal (mouvement franciscain).
Aux XVI el XVI(' siecles, rneme si cette conviction demeure, du cote
de la societe se met en place une image pessimists: le pauvre est un
etre a fuir, c' est un etre immoral et it sent mauvais (cf. A. CORDIE
auteur d'une histoire sociale des odeurs). Au XVIII• siecle , le pauvre
est plutot jugs sur son inutilitc: c'est un etrc inutile car it ne produit
pas. Cependant, si au XVI 1, siecle on ne s'interroge pas sur les causes
de la pauvrete, au siecle suivant s'ouvre un debat interessant et I'idee
dune certaine responsabilite de la societe prend force. Au "grand
siecle" l'unique remede admis par la societe est "la reclusion"; pour
I'Eglise, c'est la Charite.
On cree alors des hopitaux, la charite est organisee (propagande,
ramassage , envoi), on s'occupe des malades a domicile, des enfants
trouvcs. On discute aujourd'hui sur le "grand renfermement" qui
fut admis meme par les spirituels: leurs raisons ne furent pas la peur
que cette masse put provoquer une revolution sociale, mais pour eux
('unique moyen capable do resoudre cette situation semblait etre la
creation de centres capables de recueillir et de soigner les pauvres.
lls ne se sont pas demandes si I'on pouvait intervenir sur Ics causes.
2 - Le Jansenisme
Lc mot "jansenisme" vient du nom du Hollandais (alors sujet
espagnol) Cornelis JANSEN ( latinise en JANSENIUS) professeur
a l'Universite de Louvain et ensuite eveque de YPRES.
Pour bien comprendre sa figure et le mouvement auquel it a
donne son nom, it Taut rernonter au XVI- siecle Iorsquc s'affirma
la tradition humaniste qui fut de suite revue avec faveur par l'Eglise
catholique. Cette position etait:
progressiste,
optimists (sur le probleme de la liberte humaine en face de la
grace de Dieu),
"bienveillante" ( dans les secteurs ou la loi divine ne commande
avec certitude),
favorable a ]'extension du centralisme romain et a I'autonomie
des religieux par rapport aux Eveques.
Cette position etait defendue par la Compagnie de Jesus qui etait
a !'avant-garde du mouvement humaniste (Ratio studiorum); elle
trouva dans la doctrine rnoliniste (du nom du Jesuite espagnol
MOLINA qui avail etudie un systeme d'accord qui devait sauvegarder la primaute de Dieu, cause premiere, et I'autodetermination
de l'hornme) un instrument souple et persuasif. De plus, dans le
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de laxisme), tandis que dans le domaine de 1'6cclesiologie la Compagnie defendait la Primaute et l'Infaillibilite pontificales.
A cette tendance s'opposa une autre tendance qui s'inspirait de
S. Augustin et par la se rattachait a une plus solide tradition , qui etait:
conservatrice,
pessimiste,
rigoriste,
pour un renforcement de I'autorite des Eveques et une diminution du centralisme romain.
(.'inspiration augustienne qui avait guide la marche de I'Eglise
pendant tout le Moyen-Age, avail ete contestee a I'apparition de la
Reforme protestante, lorsque les necessites de la polemique avaient
dirigc l'aiguille de la bascule vers I'optimisme it propos de I'homme
et de ses (ruvres. Le Concile de Trente avait donne une solution d'un
cquilibre parfait (si bien que le protestant HARNACK declarait que
si la decision tridentine etait arrivee cinquante ans plus W)t it n'y aurail
pas eu tic hither) nt.u, vela nC,tvait pas rntpeche 1'ac(entuation de
la tendance "humatuste" au sein de I'Eglise catholique.
Pour rcagir contre cette tendance, Jansenius entreprit des etudes approlondies sur l'ecuvre do S. Augustin et composa une eeuvre
importante "L'Augustinus", editce apres sa mort. La publication
donna lieu a une violence polemique. Un professeur de la Sorbonne,
Nicolas CORNET denonca sept propositions (rcduites ensuite a cinq)
qui a son avis, resumaient la doctrine de l'ouvrage. Scion cette
synthcse, l'homme, dans la prospective janscniste, ne serait pas libre:
quand it suit Dieu it n'a pas de merite car it est attire pas la grace.
La damnation s'expliquerait alors comme un choix de Dieu et donc
serait nice la volontc salvifique universelle de Dieu.
Apres tin long examen , les cinq propositions furent condamnees
par le Pape en 1653. Aussitot Its amis de l'auteur de I'Augustinus
firent objection: it nest pas vrai que ces propositions refletent exactement la pensee de Jansenius. Ainsi la question se dcplace: it nest
plus seulement question du probleme de la grace mais de l'autoritc
memo de l'Eglise dans 1'etablissement exact de la pensee d'un homme
mort dans la foi.
Dans le mcme temps s'allume en France une polemique serree
sur Its nouveautes introduites au monastere de Port-Royal par Angelique ARNAULD, I'ahbeJean DUVERGIER de HAURANNE, plus
connu sous le nom de SAIN1 -CYRAN et quelques cures de Paris.
Un mouvement intellectuel de premier ordre s'etait constitue autour
de Port-Royal. Rappelons PASCAL, RACINE, NICOLE, SACY,
les ARNAULD. Certains de ceux-ci, les "solitaires de Port-Royal"
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voulaient vivre une sorte d'intense experience de solitude selon le
modele d'Augustin avant son ordination sacerdotale (recherche de
I.. otium" intellectuel contre le "negotium"). Its creerent des ecoles
("les petites ecoles") avec des ouvrages de pedagogic de tres grande
valeur. Une des "nouveautes" de la reforme de Port-Royal fut l'eloignement de ]'absolution et une discipline de ]'eucharistic scion la tradition anciennc. Des etudes crudites qu'iis lirent (pennons a l'historien LE NAIN de TILLEMONT) on commenca a rover a on retour
aux anciennes formes liturgiqucs qui deboucha stir une seric de propositions do reforme: liturgic en langue vivante, canon a haute voix,
traduction de la Bible, autel unique, reforme de la religiosite.
L'opposition ("]'anti-jansenisme") vint de la part:
- des politiques. Richelieu ct Mazarin furent hostiles. Le premier mit Saint-Cyran en prison, it instruisit une parodic de proccs
et appela S. Vincent comrne principal tcrnoin de ('accusation sur la
base d'une lettrc de Vincent decouverte dans les papiers de SaintCyran. Tres habilement, Vincent reussit a eluder la manoeuvre dans
une deposition que BREMOND a defini "un chef-d'oeuvre de charite". Mazarin continua la politique anti-janseniste do Richelieu, craignant que les jansenistes ne soicnt allies a la Fronde (la Fronde parIcmentaire). Louis XIV continua a pcrsecuter le jansenisme d'abord
au moment de la controverse sur la Regale (les 4 articles gallicans,
1682), quand paradoxalement des eveques projansenistes s'allierent
avec Innocent XI, ensuite quand s'amorca la reprise des hostilites,
demandant a Clement XI la Bulle "Unigenitus ".
- des theologiens. LC plus grand defenseur de la doctrine janse
niste lot Antoine ARNAI I.D, Iri•re c adct de la Mire Angelique- II
fut suivi de Pascal QUESNEL. Contre eux combattirent ]es rnc•illeurs theologiens de 1'epoque. La polemique janseniste amena une
grande production de la part des theologiens antijansenistes qui intervinrent sur trois secteurs:
- dogmatique, attaquant les cinq Propositions et la conception
janseniste de la grace,
- moral, contre ]a morale "rigoriste" des jansenistes,
- ecclesiologique, defendant I'infaillibilite pontificale.
- des spirituals, S. Vincent de Paul, Jean-Jacques OLIER, Charles de CONDREN, S. Jean EUI)ES et autres reagircnt en partant
dune autre perspective. Its vivaient au milieu des pauvres et des
misereux dc Paris et As savaient que lc retour a l'antiquite or serail
pas compris. Dans une societe stable, toute nouveaute etait une
offense: le pessimisme des jansenistes aurait inocule sculement desespoir et angoisse. De plus on pouvait craindre qu'unc reforme dans
le sens janseniste aurait pu mettre a mal I'oeuvre du Concile do
Trento, enterrant un rcnouveau dont, malgre tout, en France on
voyait alors un printemps plain de promesses.
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"DE LA DEVOTION A L'ANALYSE
HISTORIQUE"
jean MORIN, C.M.

Cette causerie est programmes en fin de premiere semaine, la
semaine consacree a la methodologie . Je me trouve done en situation de transition ct cela - je l'avoue - me securise un peu.
Je ne suis pas, en effet , un specialiste du niveau de ceux qui
m'ont precede et - de cc fait - j e n'avais pas ma place clans cette
partie du mois vincentien d'un caracterc plutot technique. Le fait
de me trouver en situazion de transition et - qui plus cst - en debut
de "week- end"... attenue mes complexes et m'autorise peut-etre a
quelques libertes clans la maniere d'aborder le sujet.
Je vous propose done une serie de reflexions personnelles qui
pourrait s ' intitulcr : "de la devotion a !'analyse historique" ou, si vous
voulez, "de !'image d'Abelly a !'Etude de Costs".
Je vous ai dit que je n'etais pas un specialiste ( et ne voyez a
aucune inodestie ... ni vraie ni fausse !) j e suis un lecteur assidu et
passionne de St Vincent , un lecteur qui a cu le temps et les moycns
de satisfaire son "vice". Le temps, car depuis quelques 22 ans, je me
trouve clans des situations qui m'ont permis de lire et de relire... les
moyens, ne serait-ce que celui de pouvoir aborder St Vincent clans
sa langue et croycz quejc mesure le merits de celles et ceux qui n'ont
pas cette lacilite au depart.
"De la devotion a I'analyse historique ": cela resume assez Bien mon
parcours (f ans la connaissanc e de St Vincent. Si j'ose aborder le sujet
dune fi4on aussi personnelle et dans le ton du temoignage, c'est parce
que je crois clue cc "parcours" fut celui de la tres grande majorite
des pretres et frcres de la Mission, du moins les francophones de ma
generation et au -dessus!
Et l'on sail bien que ('image que nous noun faisions do St Vincent etait largement diffusee et proposes aux Filles do la Charite...
une image - on va le voir - souvent incomplete et mcme gravement defi)rmee.
Les stapes de ce " parcours-type" du Lazariste moyen peuvent se
ramener a cinq:
1. La periods "Abelly"
II. L'image d'Ahelly rectifies par les cntretiens aux Missionnaires (XI-XII)
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analytique.
IV. La lecture "systematique". de Costs
V. L'analyse historique

1. LA PERIOI)E DF LA "DEVOTION" SELON ABELLY
Quandje suis entre au Seminaire Interne, en 1940, j' ai trouve
sur ma table, comme tous rues condisciplcs, 9 livres et un carnet noir:
la Bible, limitation deJesus-Christ, les 4 volumes de Rodriguez ((Iue
I'on lisait deja au refectoire de St Lazare en 16.58: XII, 12) et les
3 tonnes cf'Abelly: "La vie du Venerable servileur de Dieu, Vincent de Paul ".
Quant au carnet noir, it s'agissait des Regles du Seminaire copises
- l'annee precedents - par les seminaristes de 2, annsc ct que l'on
recopiait... en respectant les fautes et - sans doutc - en y ajoutant
quelqucs autres de notre cru. Tel etait le menu de la lerc annee de
Seminaire et je me souviens qu'il stait mal note de souhaiter ajouter
quelque "extra " a cc programme de lectures . Solon nos maltres et
la tradition, ces ouvragcs devaient suff-irc a noire formation et alimentation pour I'annec.
C'est done ainsi qu'a commence le parcours. J'avais 17 ans
quand j'ouvris mon ler Iivre sur St Vincent... et c'elail Melly. Exterieurement , lcs livres n'avaient rien d'appetissant : relies en noir, avec
une typographic detestable , sans la moindre illustration... miles a
part les rcflexions et commentaires que les generations precedentes
avaient eu l'audace de griffoner clans les marges. Je ne parle pas des
pages dechirees, des taches d'encre et des cmpreintcs digitales de nos
glorieux anciens. Bref, tout cc qu'il fallait pour entraincr un jeune
de 17 ans clans I'etude serieuse de St Vincent. Quant a la msthode
imposee, elle etait des plus scolaires. 11 fallait lire et resumer chapitre par chapitre et cela Bans les delais presents. C'est ainsi qu'il y
avait une sorte de competition entre nous : cc serait a qui terminerait le premier!
J'ai evoque le "contenant" ct la methode et je ne m'attarde pas
sur le "contenu " puisque Ic sujet a deja etc tres ssricusement traits,
en debut de semaine. Je fais simplement remarquer qu'$ 17 ans et
sans initiation, it nous etait bien difficile d'apprecicr la valcur du travail d'Abclly et Wen imaginer les limites.
Curicusernent, je me suns apercu (car j'ai garde des notes de
1'epoque!) que tres rarer - au tours do I'annse - etaient les confsrcnces sur St Vincent. On expliquait Rcgles et R eglcrnents , avec de-ci
de-la quclques citations ou quelqucs allusions. On parlait beaucoup
des vertus et peu de l'histoire. Quant a Coste, cc fut le grand absent
et l'illustre inconnu de mon Seminaire Interne, raise a part la le(.--

ture publique de telle ou telle conference , de temps a autre.
Je pense n'avoir ni caricature , ni meme exagere et je n'en veux
pas le moins du monde a mes formatcurs de I'epoque ... d'autant que
nous etions alors en periode de guerre et done dans une situation
particuliere et difficile.
Ce qu il y a de plus grave , c'est que - sortis de cette lire annec
de Seminaire Interne - aucune etude serieuse sur St Vincent n'etait
programmee jusqu ' a ]'ordination sacerdotale ct le premier placement.
Quelques rarissimes et courageux originaux mis a part , on pouvait
ainsi parcourir le reste de sa " formation " sans avoir rencontre un
volume de Coste et sans avoir lu ne serait - c:e qu ' une lettre de St Vincent.
On entretenait en nous la devotion sans vraiment nous inciter a
la lecture et a I'etude de St Vincent. On insistait plus sur les vertus
que sur I ' histoirc . Bref, nous venerions le saint sans avoir pu rencontrer l'homme.
Sans l'avoir serieusement etudie, Abelly exercait une influence
considerable et meme unique et c'cst son " image" de St Vincent
qui s'est imposec a nous tout au long de notre formation , cornrne
depuis 1664 dans la Congregation . Tres rares ont ete les occasions
de rectifier ou d'ameliorer cette image . Cette "image", it est inutile
de la rappeler ici puisque ]' etude en a ete faite . Je me contente de
confirmer qu'au terme de ma formation , nous en etions tour pratiquement restes la.

II. L'IMAGE D'ABELLY RECTIFIEE PAR LES
ENTRETIENS AUX MISSIONNAIRES ( XI-XII)
Cette dcuxierne ctape du "parcours " a ete heureusernent un
progres ... mais un progres bien limite et comportant meme quelque
danger . En cc qui me concerne , cc fut a ]'occasion de ma nomination de sous- directeur de Seminaire Interne . Quelques 16 ans apres,
je retrouvais Iv Seminaire pratiquement comme je I'avais quitte...
avec toujours les 9 livres et le carnet noir. Ayant quelques loisirs,
je me suis astreint a la lecture et a ]'etude ( sommaire ... on va le voir)
des tomes XI ct XII de Coste.
Lecture consciencieuse , je crois. mais sans initiation ni veritable nu thode. O u les aurai -je trouvi`cs a i etIc c ptyuc?_. n':n.jnr pm,
encore rencon(re un certain M . I)(,din
Cependant, je me souviens avoir decouvert alors un St Vincent
un peu plus "humain" et vivant surtout (t ans les repetitions d'oraison et quelques conferences, celle "sur Ia nsethode a suivre clans Irs
predications" (XI, 257-287) par exemple ou cellc du 6 decembre 1658
sur "la fin de la Congregation de la Mission" (XII, 73-94). Mais
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d'obeissance... autant de vertus qu'il convenait - me disait-on de rappeler constamment aux jeunes dont nous avions la charge. Bref,
et curieusement, le St Vincent dccouvert dans les tomes XI et XII
et surtout le tome XII semblait se supcrposer relativement Bien a
"I'image d'Abelly". Et c'est pourquoij'ai qualilie cette 2eme etape
du parcours comme cello "d'une image d'Abelly "rectifiee"... et
je pensc: "a peine rectifiee". En fait, rna moisson - Bans Ies tomes
XI et XII - n'etait qu'une sorte d'arscnal de citations et references
pour illustrer "I'image d'Abelly".
Je tic me souviens pas - qu'a 1'epoque - quiconquc air attire
mon attention sur 2 evidences, a savoir:
- le probleme des dates
- l'importance du genre litteraire
La demarche proposer et encouragec etait toute autre : nous en
restions a la devotion ... rne"me si cette devotion cornmencait timidentent a s'alimentcr d'une nourriture un lieu plus substantielle.
Mais j'en reviens aux probl emes tout simples des dates et du
genre litteraire qui - sans remettre en cause evidemment la valeur
inappreciable de cos 2 tomes de Coste - auraient du noun amener
a relativiscr on peu la "decouverte" de cette deuxieme etape.
II aurait sulli - par exernple - de constater que sur les quelques 890 pages de ces 2 tomes, 720 environ (c'est-a-dire 70%) se
situent entre les 75 et 80 ans de St Vincent (100 pages etant - de par
ailleurs - non datees et empruntees pour la plupart a Abelly). 11
aurait sulli de rernarquer que le tome XII commence par la fameuse
conference du 17 mai 1658, St Vincent etant dans sa 78eme annee.
Jr ne pretends pas en deduire - vous Ic cornprendrez bien - que.
Ic St Vincent age est tout autre et moins "authentique" que le St
Vincent plus jeune. Pour depasser cette tentation it suffirait de relire
la conference du 6 decembre 1658 et - entr'autres - cc morceau
de bravoure: "Mais qui sera-ce qui nous detournera de ces biens commences?
ce seront des esprits lihertins, libertins, libertins, qui ne demandent qu'a se diverlir, el , pourvu qu'il y ail a diner, ne se mettent en peine d'autre chose. Qui
encore? ce seront... II vaut mteux queje ne le dise pas. Ce seront des Bens mitonnes
(il disait cela en mettant les mains sous ses aisselles, contrefaisant les paresseux), des gees qui n'ont qu 'une petite peripherie , qui bornent leur vue
et leurs desseins a certaine circonference oti its s ' enferment comme en an point,
ils ne veulent sortir de la; et si on leer montre quelque chose au deli et quill
s'en approchent pour la considerer, aussitot ill retournent en leer centre, comme
les lirna4ons en ]cur coquille. (Nolons qu'en disant cela it faisait de certains gestes de mains et des mouvements de tote, el avec une certaine inflexion
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de voix didaigneuse, en sorte que cola exprimait mieux ce qu'il voulait dire que
ce qu'il disait). (XII, 92-93)
Tel etait M. Vincent dans sa 78eme annee ! Mais quoi quil en
soit, it est honnete et necessaire de tenir grand compte des dates, de
!'age, comme it est normal de reconnaitre que la saintete ne dispense
pas totalement du poids des ans et des preoccupations habituelles
au grand aage. Il semble bien, en effet, que malgre cette audace missionnaire que nous venons d'evoquer, tout normalement St Vincent
se montre - depuis quelques annees deja - plus soucieux de structurer, d'organiser et dc sauvegarder cc qu'il a concu et fonde. Qui
pourrait le lui reprocher?
Autre remarque concernant les dates des documents: it convient de
se souvenir que les textes que nous avons ne sont qu'une partie infime
des Entretiens que St Vincent a animes entre 1625 et 1660. Its ne
peuvent done nous dormer qu'une We partielle, incomplete de la
pensee de St Vincent. Cette remarque s'applique surtout a la periode
anterieure au 15 aotit 1657. Lc memoire du Prcrc Ducourneau donne
des eclaircissements sur cc point en XII, 445-450.
Et venos-en au genre litteraire et cette observation s'applique surtout au tome XII, celui qui - incontestablement - fut le plus
"exploite" dans cette deuxiemc etape du parcours.
La genre litteraire... on en parlait depuis quelques annees...
meme en exegese! Mais - curieusement - i'hagiographie semblait
plus inaccessible a cc genre d'approche. Quoi de plus simple et evident, cependant que de remarquer et souligner que - dans sa
majeure partie - le tome XII est une explication des Rigles Communes et done cc qu'on appelle a juste titre un "genre litteraire" qui
a ses Lois, ses usages, ses richesses et ses limites.
Cc genre litteraire de !'explication des Regles nest pas toujours
- et j'en ai fait !'experience! - celui qui est le plus apte a reveler
une personnalite dans sa verite et sa spontaneite. C'est une prestation souvent preparce, avec un ler point, un 2eme point, un 3eme
point... et it est d'aillcurs remarquable que St Vincent ait pu - malgre tout - y reveler souvent le meilleur de lui-meme et le plus Clair
de son projet. 11 savait, de temps a autre, se liberer du genre litteraire et de ses contraintes (voir par ex. XII, 325-340 sur la recitation
de ('office divin...). Mais it est - je crois - important de se souvenir que des generations de pretres de la Mission francophones se sont
representes St Vincent et l'ont presence (en particulier aux Filles de
la Charite), a partir de "!'image pleine de devotion d'Ahelly" corrigie par
I'image du St Vincent de 1658-1660 expliquant les Regles communes.
Car, j'ai souvent eu !'occasion de le constater, pendant long-
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temps bon nombre de confreres en sont restes a cette deuxicme etape:
Abelly plus les Entretiens aux Missionnaires... n'ayant d'ailleurs ni
IC temps ni les instruments pour aller plus avant. Et pour beaucoup,
l'imagc d'Ahelly n'a etc que peu rectifice par les "Entretiens" et,
peut-etre meme que les Entretiens ont acccntue, parfois, ]'image d'un
St Vincent plutc t rigoureux et exigeant, plutot austere et autoritaire,
du fait, sans doute et entr'autres, du genre litteraire. C'cst clans cc
sens quej'ai ose dire que - pour moi tout au moins - cette deuxicme
etape du parcours a etc un progres, mais un progres limite et comportant meme quelque danger.

III. L'EXPLOITATION DU TOME XIV
A cc stade du parcours, je remarque que je n'avais guere encore
rencontre I'homme M. Vincent! Et malgre cela, je. fus nomme directeur du Seminaire Interne. Bien conscient de mes limites - et c'etait
la moindre des choses - je fis appel aussitot a M. Dodin et je me
souviens de ces sessions regulieres dont je fus le grand heneficiaire.
,Je n'en dirai pas plus (par discretion) si cc n'est que les seminaristes
se sont enfin vus proposer une initiation serieuse a ('etude de St Vincent, une methode de travail... et Coste rejoignit enfin Abelly sur
les vicilles tables du Seminaire!
Cette rencontre fut dcterminante meme si - pour le moment
- je n'avais pas encore la possibilite et Ic temps de me lancer clans
la lecture methodique de Coste. Je savais du moins - desormais que je ne connaitrais vraiment St Vincent que par cette voie et a
cette condition.
Ne pouvant done lire systematiquerncnt tout Coste, tome apres
tome, je me souviens avoir beaucoup utilise a I'epoque le tome XIV,
la table analytique . Et it convient sans doute de nous arrcter un
peu, clans notre parcours, a cette etape qui - elle aussi - concern(
bon nombre de confreres de ma generation. Cette etape ctait un
incontestable progres puisque elle ouvrait en quelque sorte la pone
a tous its documents rassembles par Coste: correspondance, conferences aux Filles de la Charite, Entretiens aux Missionnaires et Ic
tome X111 mais it s'agissait la encore d'un progres limite et meme
comportant quelques dangers tant du fait de la table elle-meme que
du fait de la methode "economique" qu'elle favorisait.
- 1/ La fable analytique elle-meme, tout d'abord. II suffit de I'avoir
utilisee un peu pour se faire une We du travail considerable et remarquable de Coste. I)ans ('introduction de ce tome XIV, it precise luimeme son objectif: "Pour rendre cet ouvrage vraiment pratique et
utile, it irnporte de dcgager des 13 volumes dont it se compose cc
qui intcresse chaque personnage, chaque collectivite, chaque loca-

lire, chaque evenement, chacun des enseignements dogmatiques, disciplinaires et moraux de St Vincent et de grouper les maticres sujet
par sujet dans I'ordre le plus commode pour les recherches, celui de
I'alphabet".
Pour ce qui concerne les personnages, collectivite.s, localitcs, ce
travail dcmeure un excellent instrument je crois. Par contre, on aura
remarque le vocabulaire metre qu'emploie Coste concernant les
enseignements dogmatiques, disciplinaires et moraux de St Vincent. Et
c'est bien dans ces perspectives-1a que semble avoir ere concue cette
table analytique et meme avec une preference pour les "enseignements" disciplinaires et moraux de St Vincent sur les enseignements
dogmat iques.
La lecture, plume a la main et page par page, de ce tome XIV
est tres revelatrice. Je n'en donnerai ici que quelques exemples qui
denonecront les dangers de cette 3cme etape du parcours que nous
avons intitulee: "]'exploitation du tonic XIV".
Concernant cette "predilection" pour les enscignements disciplinaires et moraux de St Vincent: on remarquera, par exemple qu'a
la rubrique "PAUVRES", noes avons une demi-page, et a la rubrique PAUVRETE (vertu) 4 pages de references, a la rubrique DIEU,
3 pages et a la rubrique SUPERIEURS, 4 pages 1/2, au mot CIIARITE, 1 page et au mot REGLES, 4 pages 1/2 plus des renvois aux
rubriques Filles de la Charite, Congregation de la Mission, Confreries, etc...
La FO1: 9 references sculement la plupart concernant les tentations contre la fol. Par contre, la mortification a droit a I page; la sainte
indifference a I page; l'obeissance a 2 pages; 1'untformiti et la singularite
a 1 page...
"Pour notre recreation..." comme disait parfois St Vincent
quand - par une anecdote - it essayait de detendre son auditoire...
j'ai remarque - au passage - que le mot "JESUITES" benificiait d'un pcu plus de 2 pages et le mot suivant "JESUS-CHRIST"
d'une seule page!!
J'ai remaque - egalement - qu'au mot "GAIETE", la table
rcnvoie a la rubrique "Melle. LF,GRAS"!!!
Mais treve de plaisanterie! chacun comprend bien que l'on peut
faire chanter et meme chanter faux une table analytique. II n'en est
pas moms vrai que ces quelques exemples montrent bien le danger
qu'il y a de s'en remettre plus ou moms aveuglement a une table
pour rencontrer la pensee de St Vincent et illustrer sa presentation.
Et pourtant, avouons-Ie... et je I'avoue, ace stade de noire parcours
vers "I'analyse historique", apres I'image "devotionneuse"
d'Abelly... a peine rectifiee par la lecture du tome XII, beaucoup
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d'entre-nous ont considers comme un reel progres l'utilisation et souvent " ('exploitation " de ce fameux tome XIV de Coste.
Quelques rapides remarques encore sur cette table analytique.
D'abord au niveau du vocabulaire. Qui pourrait reprocher a Coste
de ne pas employer celui de Vatican II? Vous allez au mot ' Eglise"
et vous etes decus de n'y trouver que 12 lignes et des references Ic
plus souvent orientees sur la responsabilite du clerge et le danger des
heretiques. Vous vous reportez sur le mot "Monde" et vous ne trouvez que des references sur "]'esprit du monde" oppose aux "maximcs evangeliques". Nous voila loin de "Gaudiurn et Spes"... alors
que ]'esprit inventif de St Vincent en est souvent si pres!
Vous cherchez le mot COMMUNAUTE et... surprise... it
n'existe qu'au pluriel "communautes religieuses"et l'on pourrait multiplier les exemplcs. Il est evident que ce que nous cherchons se trouve
hien clans la table de Coste, du moins le plus souvent, mais sous d'autres rubriques, clans un autre langage, une autre mentalite! Ce qui
- une fois encore - attire notrc attention sur les limites et les dangers de ('exploitation du fameux torne XIV.
Jc m'empresse de redire que - lorsqu'on sait s'en servir - cette
table demeure aujourd'hui des plus precieuses. Pour les noms propres
d'abord (personnages, localites, fondations), pour etudier - par exemple - la relation de St Vincent avec ses confreres, avec Ste Louise,
avec les Filles de la Charite... etc... Precieuse egalement pour ses
rubriques: Vincent de Paul (9 pages); Melle. Legras (9 pages); Congregation de la Mission (10 pages); Files de la Charitf (1 1 pages); St Lazare
(9 pages et demie)... Precieuse enfin pour l'histoire des./ondations et
l'on remarquera - entr'autres tnais sans etonnement - que la fondation qui - Bans la table - apparait de beaucoup la plus importance est Celle de Madagascar (7 pages).
Precieuse done... mail dangereuse aussi puisque Coste avouc
lui-meme clans ('introduction son projet et ses perspectives, son insistance sur les "enseignements disciplinaires et moraux". Si l'on n'y
prend garde, ('utilisation de la table peut donc rejoindre et enrichir
"1'image d'Abelly a peine rectrfee par le M. Vincent de 1658-1660 expliquant les Regles Communes
- 2/ Outrc les limites de la table elle-meme, it convient de souligner egalement les dangers de la methode "economique " qu'elle peut
favoriser. Ce mot "economique" est equivalemment employe par
Coste lui-meme clans son introduction qu'il termine ainsi (XIV,
VIII): "La table plus vaste qui remplit ce XIVE volume temoignera
mieux encore de notre desir de faciliter les recherches des erudits a
travers les 8000 pages de la collection. Puissions-nous n'avoir rien
oublie de ce qui peut ECONOMISER leur temps et SIMPLIFIER
lour Cache".
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Economiser, simplifier... 1a est bien I'avantage d'une table et
aussi son danger... le danger de penser - par exemple - pouvoir
en arriver a une synthese avant d'avoir parcouru l'analyse. Ccla peut
sembler si simple, si j'ai une conference a preparer sur l'humilite',
de me reporter a la rubrique dans la table et de me faire une idee
a partir des references que j'y trouve. C'est evidemment, comme
le souhaitait M. Coste, economiser du temps... mais c'est aussi, comme
it le pressentait, "simpltfier" et courir le risque de denaturer. Toutes
ces references ont en effet un contexte et se situent le plus souvent
dans un "genre litteraire" et le danger est grand alors d'absolutiscr
cc qui nest que relatif.
Permettez un exemple: la fameuse phrase "ne pas enjamber sur
la Providence" qui est devenue comme un trait caracteristique de
la personnalite et de la spiritualite de St Vincent. 11 y a effectivement dans la table de Coste 21 references, mais si l'on se soucie un
peu du contexte de chacune d'entr'elles, on s'apercoit que 7, donc
Ic tiers, s'adressent a tin certain M. Bernard Codoing... tcllement
inipulsif', au dire do St Vincent, qu'il demandait les permissions apres
Ics avoir prises... et que 14, done les 2/3, sont en rapport avec Rome
dont St Vincent disait (justement a Bernard Codoing): "L'esprit de.
cc pays-la est reserve, temporisant et considerant, aime et cstime les
pcrsonnes qui vont PIANO, PIANO et se garde cxtremement de cclles qui wont vite"... (II, 263)... Et c'est ainsi qu'un conseil manifestement tres CIRCONSTANCIE devient one maxime fondamentale
d'une spiritualite et inflechit 1'image que l'on se fait de St Vincent
en accentuant sa tendance a temporiser et sa prudence jusqu'a I'attcntisme! Alors que tant de textes et de faits prouvent qu'il savait
titre entreprenant ct parfois temeraire (cf. I'epopee de Madagascar!)
(:'est ainsi que l'utilisation du tome XIV pent devenir one sorte
"d'cxploitation" et qu'economisant le temps, elle peut nous atnener a simplifier au point de trahir. Ceci (fit, it est evidemment bien
vrai que St Vincent avait le culte de la Providence et qu'il airnait
en attendre les signes.
Mais reprenons le parcours et - si vous le perrnettez - mon
tctnoignage de "lazariste-moyen"...

IV. LA LECTURE SYSTEMATIQUE DE COSTE
11 y a quelques 22 ans, un ennui de sante me fit passer brutalentent de 1'emploi de directeur du Seminaire Interne a la condition
de chomeur et cela durant plus de 2 annees. Compte tenu des 3 etapes precedentes, on comprend clue je me soil alors lance Bans la lecture "systematique" et "desinteressee" des 13 tonics de Coste puts
du "Grand Saint du grand siecle".
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l'ordre de la collection: tome 1, 2, 3... etc... (et je ne Ic regrette pas!)
et je dis lecture dcsinteressee par opposition a ce que nous venons
d'evoquer: "l'utilisation - exploitation" dc la table analytique. Cette
fois, j'avais ('occasion de lire la totalite de Coste et sans autre objet
que de rencontrer, connaitre St Vincent... sans le moindre souci de
preparer conferences ou sessions!
Meme si j'etais loin encore de "I'analyse historique" (et d'ailleurs, y suis-je jamais parvenu??) je conserve de setts lecture le souvenir (et les notes!) d'une veritable decouverte. Enfin, je rencontrais
!'homme M. Vincent, l'homme qui evolue, qui experimente, qui se
tromps et rectifie, qui hesite et qui regrette, qui s'inquietc et surmonte difficultes et desillusions sinon echecs... Bref, un homme et un
homme plus impressionnant pout-titre et plus attachant en tous cas
que le saint que - trop vite et depuis quelques 20 ans - on avait
propose et impose a notre devotion... ce saint a l'image d'Abelly,
rectifies par les tomes XI et XII et trop simplernent "exploiter" avcc
la fameuse table analytique et les enseignements disciplinaires et
moraux.
Jc me souvicns entr'autres (etait-ce parse que je me trouvais
moi-meme en difficulte sur ce point?) avoir etc tres etonne de decouvrir - des is tome I - un St Vincent tellement preoccupe de sa
sante et s'entrctenant sans respect humain avec Mello. I.egras de ses
fievres, de ses rhumes, de ses maux de jambes, etc... Certcs, beaucoup de cos references se trouvent dans le tome XIV (634-635) mais
la rubrique m'avait echappe st (I ailleurs scale la lecture, lettre apres
lettre, riot en relief ce type d'observations.
Et c'est ainsi que, tome apres tome, j'ai chcmine avec St Vincent. Remarquez que cc tie fut pas toujours facile et passionnant de
la premiere a la dernierc page. Toute etude comporte son asccse et
meme la lecture de St Vincent. Pour la correspondance, par exemplc, it convient de situer le mieux possible chacun des destinataires
et des personnages mentionnes et de rcconstituer un peu le contexte.
Or, selon une table interessante de Coste que l'on trouve en VIII,
557-594, ces correspondents sont au moms au nombre de 560, allant
du pape a la mere de St Vincent, de Mazarin au frere jean Parre,
de Bossuet a Ste Chantal et de Pologne a Madagascar! Heureusement, M. Coste visit une fois de plus a notre secours et multiplie
les notes en has do pages et meme prend soin d'etablir des notices
biographiques. Ainsi, peu a peu, tout un monde se construit autour
de St Vincent, de ('homme M. Vincent et, sans qu'il s'agisse encore
de veritable analyse historique, on se surprend a ne plus tant rec:hercher "les enseignements" mais a pounuirre et approfondrr une rencontre.
Et c'est ccrtaincment la - du moires pour moi - Ic grand profit
et progres clans setts etape du parcours.
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I1 serait trop long et peut-etre sans grand interet pour vous de
vouloir etablir une sorte de bilan. Quelques exemples simplement:
concernant la correspondance : 3 aspects - entr'autres m'ont alors rctenu:
1 - D'abord, la qualite de la relation de St Vincent et tout specialement de sa relation aux confreres de la Mission. Elie m'est apparue, tres vice, bien differente de I'idee que je m'en faisais apres la
lecture des Entretiens aux Missionnaires. On rencontre, clans les lettres, un superieur qui salt etre ferme mail surtout un homme altentif, dilicat et memo chaleureux, tres soucieux des personnes, et beaucoup
plus indulgent el liberal qu'on le croit! La correspondance, par exemple, avec Lambert aux Coutcaux et jean Martin, a de quoi rectifier
bien des idees revues et denoncer bien des prejuges. C'est le moins
que l'on puisse dire!
2 - La lecture continue de la correspondance donne egalement
une We saisissante de la progression du projet de St Vincent, de l'extension de ses relations el responsabilitis. On peut parler d'une veritable
"luxuriance" que St Vincent a parfois quelque mal a maitriser et
- contrairement a cc que l'on pourrait croire - it en est le moms
epouvante. Certes, it rappelle souvent que nous avons "pour
maxime... de ne nous introduire jarnais en un lieu, si nous n'y sommes appeles" (V, 164), mais si I'Eglise - par le pape ou I'eveque
- manifeste son appel, St Vincent accepte courageusement la polyvalence et la dispersion de son troupeau... polyvalence a la condition
cependant que la fin de l'Institut soft respectie (I, 249-254) (VIII,
237-240... etc). L'audace que St Vincent revele clans la fameuse conlirence du 6 decembre 1658 au sujet des engagements de la Compagnie (XII, 85-93) est amplement conftrmee tout au long de la correspondance.
3 - Dans la ligne de ce qui precede, la correspondance nous
permet de reperer progressivement cc que l'on pourrait appeler les
points ou niveaux de fermete et la zone importance de la souplesse et de l'adaplation . Tant pour la Congregation de la Mission que pour la Compagnie des Filles de la Charite, St Vincent precise et delimite asset rapiclement ce qu'il considere comme essentiel et cc sur quoi on pourra
composer. On connait la lettre a Francois du Coudray a Rome clans
laquelle it definit cinq points qu'il juge " fondamentaux ", ajoutant:
"Baste pour les paroles! mais pour la substance, it faut qu'clle
demeure entiere..." (I, 116).
II y aurait bien d'autres aspects a evoquer et souligner.
- concernant les tomes IX et X, ils ont ete - je crois - longtemps mal connus et peu apprecies par nous et... curicusetncnt...
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par les Filles de la Charite. Il est vrai que jusqu'a ces 20 dernieres
annees, celles - ci n'utilisaient ces 2 tomes qu'en morceaux choisis et
choisis pour l'explication et la justification du reglement. Un peu
comme nous pour le tome XII. Alors qu'il y a, la encore , de riches
decouvertes a faire clans une lecture continue et complete.
Remarquons d'abord que Ste Louise s'est montree plus habile
que nous, obtenant tres vice 1'autorisation de prendre des notes durant
les conferences et amenant meme St Vincent a collaborer (II, 358;
III, 23). Nous avons ainsi quelques 500 pages du tome IX se situant
entre 1640 et 1650 et meme une conference du 31 juillet 1634.
Ces conferences aux Filles de la Charite revelent un St Vincent
certainement plus simple, plus vivant , plus spontani. 11 savait merveilleusement s'adapter a son auditoire. Il y a meme comme une sorte
de connivence ici que l'on ne retrouve pas dans les tomes XI et XII,
comme si St Vincent retrouvait un peu ses origines et son milieu naturel (IX, 79-94) au milieu des premieres Filles de la Charite.
Il faudrait egalement parler de son talent d'animateur de groupe,
de son souci du partage et de la communication. Mais ce qui m'a
sans doute le plus iinpressionnc - au cours de cette premiere lecture continue - c'est justement la continuite Bans le projet , dans la
definition de la Fille de la Charite, clans I'etablissement de la hierarchic
des valcurs et des priorites. Depuis la conference du 31 juillet 1634
et particulierement cc passage des pages 5-6 du tome IX ou tout l'essentiel est deja dit... jusqu'aux 2 conferences sur les vertus de Ste Louise
des 3 et 24 juillet 1660 (X, 709-736), on peut suivre comme une "catechese" de la Fille de la Charite ou - evidemment - bien des points
d'ordre "reglementaire" sont abordes mail toujours resituis par rapport a I'essentiel.
Reste le tome XIII , tine veritable mine! On est (tonne de la
concision de l'introduction (Ie Coste tout en notant la remarque aussi
"caustique que justifite": "Ce recueil permettra aux futurs biographes de St Vincent d'evitcr faciletnent les erreurs de dates ou autres
dans lesquelles sont trop souvent totnbes Icurs devanciers".
Mais on y trouve beaucoup plus que des repcres chronologiques
et je me souviens avoir surtout apprecie, en Jere lecture, les documents relatifs aux Confreries et les comptes-rendus des Conseils do
Filles de la Charite presides par St Vincent.
Les documents relatifs aux Confreries (XIII, 417-539) parce que nous
avons tres peu d'autres references sur la periode concernee surtout
entre 1617 ct 1627 et qu'il s'agit la d'une etape importantc (fans lc
chrminement de St Vincent.
Les comptes-rendus des Conseils (XIII, 589-761) parce que j'ai cru
rencontrer la St Vincent clans 1'exercice concret d'une responsabilite "collegiale ", et it est captivant de le surprendre tant clans I'ecoute des
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autres que clans le moment de la decision.
Il scrait trop long de developper davantage d'autant que cc tome
XIII, l'un des plus riches peut - etre , rassemble beaucoup d'autres
pages inestimables pour la connaissance de St Vincent : la deposition pour le proces de beatification de St Francois de Sales , l' interrogatoire au sujet de St-Cyran , le journal des derniers jours de M.
Vincent , le contrat de fondation de la Congregation , l'histoire de
St Lazare, le bref "Ex commissa nobis"... etc...
Mon propos , ici, n'est que d ' essayer de vous faire sentir tout
cc qu ' a pu m ' apporter cette lecture " systematique et desinteressee"
des 13 tomes de Coste et je n ' ai pas le temps de parler du "Grand
Saint du grand sieclc"!
Imaginez quelqu ' un qui , a 17 ans, a resume scolairement Abelly
puffs a perdu pratiquement la trace de St Vincent , vivant de cc rnaigre acquis tout en conservant " la devotion ". Dix sept ans plus card,
it ne lit que les tomes XI et XII , surtout en cherchant , comme le
suggerc Coste, " Ies enseignements dogmatiques , disciplinaires et
moraux ", puis it exploite plus qu ' il n'utilise la table analytique pour
la preparation de conferences et sessions ... Imaginez cc que peut
apporter la lecture mime systematique et providentiellement disinteressie
de tour Ies textes de Coste! C'est tout simplement cc qucj'ai essaye
de vous transmettre.
V. L'ANALYSE HISTORIQUE
Resterait en effet a developper cette 5cme etape du parcours d'un
"lazariste - moyen " dans la connaissance de St Vincent . Soyez rassures, j e serai ici tres court ... parce que c'est la " partie specialisee"
du parcours et que je ne suis pas un specialiste! Je puis vous dire
simplement que - depuis - j'ai relu tine deuxieme fois Coste mais
- cette fois - en respectant le plus scrupuleusement possible la chronologie, cc qui m'a amene , surtout a partir des annees 1640-1645
a jouer de tous les tomes a la fois , passant de quelqucs lettres a une
conference de la meme epoque puis a tel document du tome XIII.
La, j'ai eu - pour resumer - ]'impression d'une lecture en relief et
meme la jouissance de me souvenir de quantite de faits pouvant avoir
un rapport avec cc que je lisais et c'est d'ailleurs cette jouissance-la
qui pimente encore aujourd'hui... au jour le jour... ma lecture et
mon etude.
"L'analyse historique ", c'est peut - etre cela, vecu et appuye sur
tout cc qui vous a ete dit cette semaine , concernant I'approche technique des documents, les biographies et les etudes depuis 1664 et
notre Cher Abelly..., cela, situe dans le contexte historico-politique,
econornique et ecclesial qui a et6 remarquablement presente.

- 406 Quoi qu'il en soit, je puis vous avouer qu'au point ou j'en suis
du parcours, ma devotion a St Vincent ne cesse de croitre. Mon dictionnaire donne 2 synonymes au mot devotion: respect et attachement. En donnant au mot attachement tout son contenu "affectif"...
sans le moindre respect humain, je puis rectifier le titre que j'avais
donne a cet entretien... et l'intituler plutot:
"d'une certaine devotion a !a devotion"
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LES ORIGINES ET L'ENFANCE
Jean MORIN C.M.
Pour evoquer cette etape determinante de la vie de St Vincent,
nous n'avons - vous le savez - que bien peu de documents . A cela,
rien d ' etonnant puisque Vincent est ne dans une humble famille et
qu'il eut ete vraiment invraisemblable qu'un lettre quelconque ait
pense consigner par ecrit quelques souvenirs de ce "pauvre fils de
lahoureur".
Mais alors que faire? Nous pourrions tenter de reconstituer dans
ses grander lignes ces 14 premieres annees a l'aide du contexte
historico-politique et des conditions economiques et sociales d'une
humble famille de laboureurs a cette epoque et dans cette region du
Royaurne de France mais ce serait reprendre en large partie ce qui
a deja ete etudie au tours de la semainc derniere.
Nous pourrions consacrer plutCt cettc causerie a quelques questions plus controversees tells celle de la date de naissance del St Vincent, mais toutes les biographies recentes et serieuses abordent clairement le sujet et l'orientation de cette deuxieme sernaine nous invite
davantage - je crois - a 1'evalutation d'un bilan de chacune des
grandes stapes du cheminement de St Vincent. Et il est bien clair
que cette premiere etape a ete des plus marquantes.
Remarquons d'ailleurs au passage qu'un 1664 et done quatre
ans a peinc apres la mort de St Vincent, Abelly qui pourtant l'avait
frequents durant quelques 22 ans a - lui-meme - quelque mal a
parler de cctte etape. Il s'en tire a la maniere de l'epoque et a l'aide
d'anecdotes! Mais notre brave Abelly avoue une certainc gene devant
la banalite des origines de M. Vincent puisqu'il ccrit dans son tres
court chapitre consacre a 1'enfance: "Quoi que les perles naissent dans
une nacre mal pout et souvent touts fangeuse, elles ne laissent pas de faire iclater leur vine blancheur au milieu de ceite bourbe qui ne sert qu'a en relever It
lustre et faire mieux connaitre leur valour... " (Ahelly 1, II, 7).
Curicusement, it sernble bien d'ailleurs que St Vincent luimeme ait tin peu partage cette gene pendant quelque temps. Concernant ses propres origines, on peut, en effet retrouver trois types
de reactions... peut-etre-meme trois stades d'une longue maturation.
II est Clair que, dans un premier temps , it a eu honte et it
l'avoue dans le dernier entretien aux Missionaires que nous avons
conserve: 'J'y pensais encore tantot et je me ressouviens qu'itant petit
garcon, comme mon pine me menait avec lui dans la villt, parce qu'il itait mal
habilli et un peu boiteux, j'avais honte d'aller avec lui et de It reconnaitre pour
mon pine... " (XII, 432). II confia egalement a madame de Lamoi-
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que mon pire qui etait un pauvre paysan me demandait . Je refusai de lui aller
parler; en quoi je fis un grand pichi. " (Grand Saint du grand sieche I,
I 30).
Dans un deuxieme temps, St Vincent prend facilement pretexte de ses origines pour s'hurnilier. Les psychologues d'aujourd'hui,
peut-etre, verraient la comme une difficulte encore a assumer! On
remarque, en tous cas, que ce type d'humilite n' etait pas toujours
exempt d'un certain sourire gascon! (nous y revicndrons). Ainsi dans
cette lettre adressee justement a Abelly: H/las, Monsieur, que vows faites confus it fils d'un pauvre laboureur , qui a garde les brebis et les
pourceaux , qui est encore daps !'ignorance et dans it vice, de lui demander
ses avis... " (II, 3). II suffit de lire la suite de la lettre pour se rendre
compte que St Vincent n'a - pour autant - aucun complexe a Bonner son sentiment et a le Bonner fcrmement!
Enfin et dans un troisieme temps , mcme si l'on retrouve de-ci
de-la, des reactions du type precedent, St Vincent semble bien considerer son appartenance au monde des pauvres villageois comme
une grace ninon comme un honneur. Il mesure, apprecie et exalte
les valeurs de ce milieu. Ainsi, clans la conference sur "]'imitation
des filles des champs" qu'il prend soin de mettre claircment en relation avec la conscience qu'il a de ses propres origines: "Je vous parlerai plus
volontiers des vertus des bonnes villa eoisrs A CA USE de la connaissance que
j'en at' par experience et par nature, etant fils d'un pauvre laboureur
et ayant vecu a la campagne jusques en l'dge de 1. 5 ans . " (IX, 81). Et
l'on se souvient de "l'hymne a la pauvre villageoise" qui suit: "leur
esprit est extbnement simple. Il se remarque en elles une grande humilite... Elles
ont une grande sobriete... une grande purete... Elles sons extremement modestes... etc... etc...... II est vrai que St Vincent fait cette remarque:
"Sachez que quandje vous parlerai des fines de village, je n'entends pas vows
parler de toules, mais settlement de celles qui ventablement ont les versus des
VRA IES FILLES DES CHAMPS et je n 'entends pas exclure toules les fines
des vines, car je sais que dans les vines it y en a qui ont les vertus de celles
des champs ..." (IX, 80).
Qu'importe! tout au long de cette conference, on ressent Bien
une sorte de joie et de fierte a evoquer les valeurs d'un milieu qui
est Ic sien "par experience et par nature", comme aussi clans cet
autre passage ou St Vincent prend conscience d'aller meme tin peu
loin dans sa louange: "S'il y a une vrate religion ... qu'a: - le dit, miserable!... s'il y a une vraie religion! Dieu me pardonne.!,Je pane matertellement.
C'est parmi eux, c'est en ces pauvres Bens que se conserve la vraie
religion , unefoi vine... " (XI, 200-201).
On pourrait ici multiplier citations et references. St Vincent
assume perfaitetnent ses origines, it prend conscience de la grace et
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fe suis fits de laboureur, j'ai ete nourri rustiquement et pour itre presentement
superieur de la Mission, je voudrais m 'en faire accroire et ;Ire traite "comme
un monsieur ". 0 mes soeurs, ressouvenons - nous de nos conditions et nous
trouverons que nous avons sujet de louer Dieu ." (X, 342)
Ressouvenons - nous : ce sera - si vous le voulez - l'objet de
cette causerie. Nous interrogerons St Vincent lui-meme, portant notre
attention aux references explicites et implicites a cette premiere etape
de sa vie. Nous rechercherons clans l'adulte que nous connaissons
1'echo de ses origines regionales, familiales et sociales.
1. LES ORIGINES REGIONALES
On se souvient de la remarquc de St Vincent au debut de la
conference sur limitation des lilies des champs. .....Etant fits d'un
pauvre laboureur et ayant vecu a la campagne jusques en Page de 15 ans"
(IX, 81). D'autre part, clans le texts officiel de donation a ses parents
du 4 septembre 1626, it est precise: "Messire Vincent de Paul... natif
de la paroisse de Poy, diocese d'Ags EN GASCOGNE... "(XIII, 62).
St Vincent se reconnait done un RURAL d'origine et, cotnme
it 1'ecrit a son ami Lambert aux Couteaux: "un pauvre GASCON".
(II, 68). Ce sont ces deux qualites: rural et gascon qui vont d'abord
retenir notre attention parce qu'elles semblent avoir profondement
marque la personnalite et la spiritualite de St Vincent.
1. St Vincent: un RURAL
A maintes reprises, St Vincent avoue, revendique, trahit cette
qualite: " A bien parler de moi , it faudrait dire queje suis fits d 'un laboureur qui ai garde les pourceaux et les vaches..." (IV, 215), 'fils d'un
pauvre laboureur qui at' garde les brebis et les pourceaux ." (II, 3)
On peut done meme se faire une petite We du troupeau assez
heteroclite dont lejeune Vincent avant la responsabilite. Et de lettre
en lettre, de conference en conference, on retrouve souvent ]'echo
de cette premiere experience rurale.
Un jour, it ecrit a I'econome de St Lazare: "Il ne faut pas couper
lefoin Landis que ce temps pluvieux durera quoi qu'en disent les ouvriers...
Le proprietaire du pre vis-d-vis de I'Eglise de la Chapelle s'y connait: quand
vous saurez qu'il fail couper le sien, vous pourrez faire couper Its noires et pas
avant !" (I, 482). Remarquons au passage, mais nous y reviendrons,
la facilite qu'a St Vincent de mener de front le "temporel" et le "spituel" et d'allier le souci de la Mission a I'attention au detail. Mais
les loins de St Lazare etaient-ils pour lui un detail?
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Cette " mentaliti rurale ", nous la retrouvons constantement et surtout clans le choix spontane des exemples pour illustrer valeurs et
principes qu'il rappelle: s'agit -il du travail ou de la communaute,
it evoque tout naturellement leis abeilles, les "mouches a miel" qu'il
decrit avec la precision d'un apiculteur... de 1'epoque (IX,488-495):
au sujet d'un confrere un peu brouillon et complique, c'est l'image
"des meules tournantes sans bli qui s'enflamment ei brulent le moulin " (1I,538);
pour justifier la lecture periodique des regles, it parle "des poules qui
irouvent toujours a becqueter dons un endroii oa elles sont pam arc cent, foi, .. '
(XII1,356); pour I'obeissancc, ('c%t ('%idcnuncnt Iv cheval;' fe rr'ai
) . amais vu chevaux, si cc n est une fois, refuse d'aller comme on lr' roula,i
mener, a droite, a gauche, en avant , en arriere . Its obeosent a crux qut les conduisent "(IX, 137). Pour cc dernier exernple, it convient de rappeler
que St Vincent etait un excellent cavalier. A 68 ans, un grand age
au XV I I' , it etait encore capable de traverser la Seine en crue a cheval pour alley retrouver la Reine et Mazarin a St Germain en Laye.
(Collet 1,486-471; et Coste III, 402). II y avait peut-etre plus que
de l'humilite quand St Vincent traitait son cnrrns.c "d'i&nrominie
(IV,344) et d'infarnie (XI1,2I,251)! I'mrrquoi pa% un pcu de frustration de ne plus pouvoir ,aller et venin, comme ill Ic (fit.
Tout cela n'est qu'anecdote, mais il semble bien qu'ayant cependant passe la plus grande partie de sa vie en ville et a Paris surtout,
St Vincent soit reste profondement un RURAL, fidele a ses origines. 11 convient certaiment de s'en souvenir rnerne quand on etudie
sa spiritualite, son "esprit" ... par exemple sa fa4on de lire 1'Evangile, son sens de la Providence ou encore sa Prudence que l'on pourrait confondre avec l'apparente lenteur de la demarche du paysan!
Apres 1595, Vincent semble rompre d'avec ses origines mais "la
Providence" ('attend a nouveau clans SON contexte RURAL a Cannes - Folleville et Chatillon et ces premieres fondations ont toutes
cte marquees par ce milieu: les Confreries de la Charite d'abord concues pour les pauvres malades des campagnes; la Congregation de
la Mission pour "les pauvres Bens des champs" et si leis premieres Filles
de la Charite ont rte engagees sur Paris, la quasi- totalite etaient de
"pauvres villageoises" a la suite de Marguerite Naseau... si bien que
- comme St Vincent - nous devons nous "ressouvenir", nous aussi,
de nos origines rurales qui out indelebileinemt marque notre esprit.
Comme le rappelait St Vincent: "Notre exercice depuis de longues annies
a eti parmi Its villageois tellemment que personne ne Its connait plus que les
pretres.de la Mission" (IX,81).
Cc "ressouvenir" a sa tres grande importance tant pour la connaissance de St Vincent que la conscience de notre propre identite...
et l'on sait que St Vincent devenu parisien, conservait toujours la nostalgic de ses origines. II ecrivait a un confrere prechant mission dans

les campagnes: "Certes, Monsieur, je ne puffs me retenir : it Taut queje vous
dise tout simplement que (votre lettre) me donne de nouveaux et si grands disirs
de pouvoir, malgre mes infirmites, alter finir ma vie aupres d'un buis.son, en
travaillant dans quelque village... je serais bien heureux s '11 plaisait a Dieu
de me faire cette grace... " (V,203-204).
2. St Vincent : un GASCON
On ne peut evidemment parler des origines de St Vincent
sans aborder cet aspect important de sa personnalite. St Vincent est done ne au Pouy en Gasgogne (XIII, 62). La Gascogne est un region qui a son histoire, sa langue, sa mentalite et surtout sa "reputation". Si vous ouvrez un dictionnaire
francais, vous trouverez au mot "gasconnade" la definition suivante:
"vantardise, exagiration ". Inutile de preciser que le gascon juge cette
definition simpliste et injuste et qu'iI serait beaucoup plus nuance
pour presenter ce "produit du pays ". "On exagere peut-itre un peu, vous
dira-t-il, mais pas autant que les marseillais et surtout pas de la mime fafon.
C'est ainsi - par exemple - que le gascon exagirera tout autant dans I'humiliti que dans la vantardise et cela, de preference, devant ceux qui se croient supirieurs. D'autre part, si l'on a quelque remarque desagriable h faire a quelqu'un,
on glissera d'abord une appreciation favorable, ou bien onfera itat de ses propres limites et de ses propres manquememts... " etc...
Or St Vincent se savait gascon . 11 etait meme tres conscient des
tendances et petits travers de sa race puisqu ' il ecrit un j our a Firmin
Get, originaire de Picardie , qui avait employe une petite ruse a son
egard : "Si vows itiez gascon ou normandje ne le trouverais pas strange; mais
un franc picard comme vows ???" (V,199).
Nous retiendrons quelques exemples... pour la "recreation de noire
entretien " comme disait St Vincent (XIII,645).
Concernant l'humilite un peu gasconne et provocatrice: "Je rougis de honte, Monseigneur, toutes les fois queje lis la derniere lettre que votes
m'avez fait l'honneur de m'ecrire et mime toutes les foes que j y pense voyant
a quel point votre Grandeur s'abaisse devant un pauvre porcher de naissance
et un miserable vieillard rempli de pichis... " (VIII,320)... et quand on
lit la suite, on s'apercoit qu'il s'agit d'une lettre de refus.
A un confrere qui avait demande d'aller aider son pauvre vieux
pere, St Vincent repond: "M. votre Aire, lequel nest agi de 40 ou 45
ans au plus et qui se Porte bien, qui peut travailler et qui iravaille en effet;
sans quoi it ne se serait pas remarie... avec une jeune femme de 18 ans, des
plus belles de la ville... "(II, 560). Voila encore un passage que St Vincent a dti ecrire avec "un certain sourire"! Tout comme dans cette
reponse a un religieux qui souhaitait devenir eveque: "Et puis, mon
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Rivirend Pere, QUEL TORT FERIEZ-VOUS A VOTRE SAINT
ORDRF de le pricer d'une de ses principales colonnes , qui le soutient et qui
1'accridile par sa doctrine et par ses exemples... Vous ices en mesure de rendre
encore beaucoup de service a Dieu et a votre Ordre qui est I 'un des plus saints
et des plus idifiants qui soient en I'Eglise de fisus-Christ" (IV, 18-19).
Peut-titre plus caractcristique encore cc mot que St Vincent ecrivait a Rene Almeras a Rome le 18 juin 1649 aloes que ('approbation
des vocux clans la Congregation paraissait compromise : It ne faut
nullement se rebuter pour le peu d'apparence qu'il y a de riussir. C'est un
nuage qui passe. I.es jisuites furenl assez contraries en lour commencement
pendant le pontifical (de Paul IV) qui les obligea de porter un capuchon; ils
le porterent en effet pendant sa vie; mais apres sa miort. ils le laisserent,
le nouveau pope lour ayant iti plus favorable. Soumettons-nous a la Providence;
elle fera nos affaires en son temps et en sa manure . (III, 453-454).
St Vincent - on le voit - pouvait rester delicieusement gascon
meme en parlant de la Providence. II y aurait cvidemment beaucoup d'autres exemples a citer; it y aurait egalement a parlor de ses
mimiques, de ses gestes, de ses jeux de physionomic durant ses conferences (XII,93...) ou encore de ces tirades ou de ces portraits dignes
de son contemporain. La Bruyere, tel celui du missionnaire embourgeoise (XI,238-241). Et s'il fallait prouver que St Vincent est reste
garcon jusqu'au bout, it suffirait de se reporter au journal de ses derniers jours, en date du 15 septernbre 1660 (XIII, 181) . St Vincent
fixe Ic ritucl de la nomination de cclle qui remplacera Louise de Marillac: M. Dehorgny, vous les assemblerez et - apres to conference - vows leur
annoncerez le choix que Dieu a fait de noire soeur (Marguerite Chittf) pour
superieure... el vous remarquerez un peu la face et la contenance de la communauli et surtout des 2 ou 3 qui itaient of iciires et qui peut- itre pensaient titre
nommies...
Sans en exagerer l'importance, je crois cependant que le cote
gascon de la personnalite de St Vincent ne doit jamais ctre oublie.
Le sachant, it nous arrivera souvent de retrouver clans les tomes de
Coste cc certain sourire bon et malicicux clue nous restituent lcs celebres portraits de Simon Francois de Tours.

II. LES ORIGINES FAMILIALES
Vous devinez que si notre projet etait de presenter clans le detail
les pore, mere, freres et soeurs de St Vincent et de decrive la vie de
famille que lejeune Vincent connut pendant 14 ans...si notre projet
etait tel , la causerie serait bientot terminee ... toujours faute de documents . Mais - ici encore - nous pouvons interroger et etudier
I'adulte M.Vincent afin de decouvrir ('echo de cette premiere etape.
Le milieu familial - en effet - peut jouer un role determinant
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Bans 1'equilibre et I'epanouissement d'une personnalite et it semble
bien que cc fut le cas pour St Vincent.
On sait cependant qu'Abelly et la tradition ont assez mal perqu
et presence cette donnee essentielle. Coste lui-meme,dans sa table
analytique, semble encore prisonnier de cc courant qui a durci et
merne denature la pensee et le comportement de St Vincent en la
matiere. Au mot "Parents", en effet,sur 35 references, 28 concernent It
detachement de lafamille. Et it est bien vrai qu'au moins pour les confreres francophones de ma generation et au-dessus, la famille etait
plus souvent representee comme un danger, une tentation que comme
une richesse et une grace.
If est clair qu'il y a - en St Vincent - des references pour illustrer et appuyer cc point de vue, mais pour Ic comprendre it convient
de les resituer dans la contexte du XVII,. Le sacerdoce ctait souvent - chez les pauvres - une promotion sociale dont la famille
esperait tirer benefice. Et cc fut d'ailleurs le cas pour St Vincent.
Je m'empresse d'ajouter qu'il en etait de rncme dans l'aristocratie,
les ambitions se situant plutot alors au nivcau des eveches. St Vincent a certainement connu cettc pression morale et it le dit clairement (en XII, 219) Bans la conference du 2 mai 1659 sur Ia mortification. Cc texte me semble capital pour notre sujet et jc vous propose de le refire, malgre sa longueur:
"Je m'appclcrai moi-memc a temoin do cette verite . Du temps
que j'itais encore chez M. le General des galeres, et avant qu'il etii fail le premier itablissement de noire congregation , it arriva que, les galires elant a Bordeaux, it m'envoya la pour faire la mission aux pauvres forcats; ce que je fis par
It moyen de religieux de la ville de divers Ordres, deux en chaque galere. Or,
avant de partir de Paris pour ce voyage, je m'ouvris a 2 amis... a qui je dis.
"Messieurs, je men vais travailler pres du lieu d'ou je suis; je ne saes sije
feral' bien d'aller faire un tour chez nous ". 7ous deux me it conseillirent.
"Allen y, Monsieur, me dirent -ils, votre presence consolera vos proches; vous
leur parlerez de Dieu, etc... " La raison que j ' avais d'en douter, c'est
quej'avais vu plusteurs bons ecclesiastiques qui avaient fail merveille quelque
temps ilotgnes de leur pays, et j'avais remarqui qu'elant alles voir leurs parents,
ifs en etaient revenus tout changes et devenaient inutiles au public; ifs s'adonnaient enlierement aux affaires de leurs families ; toutes leurs pensies allaient
a cela, ou auparavant ils ne s 'occupaient qu 'aux oeuvres, detaches du sang et
de la nature . J'ai peur , disaisje , do m'attacher de memc aux parents.
Et en effet, ayanl passe 8 ou 10 jours avec eux pour les informer des voies
de leur salul et its iloigner du disir d'avoir des biers, jusqu'h leur dire qu'ils
n'attendissent rien de moi, que, quand j'aurais des coffres d'or et d'argent, je
ne leur en donnerais rien , parce qu'un ecclesiastique qui a quelque chose It doit
a Dieu et aux pauvres. Le jour que je parlis, j'eus tant de douleur de
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quitter mes pauvres parents , que je ne fis quc pleurer tout le long
du chemin et quasi pleurer sans cesse . A ces larmes, succida la pensie
de les cider et de les mettre en meillcur ilat , de donner a tel cect, a Celle cela.
Mon essrit attendri leer partageait ainsi ce que;'avais et ce queje n 'avais pas...
je fus 3 mois dans cette passion importune d'avancer mes freres el mes soeurs;
c'etait Ic poids continuel de mon pauvre esprit...".
Cc texte serait a analyser clans le detail. II est evident que St
Vincent raconte cc souvenir pour rnettre en garde sa communaute.
La mettre en garde contre un danger bien precis: celui qui l'a torture pendant 3 mois: "avancer ses freres et ses soeurs". Plus que
l'attachement a la famille, c'est le souci des affaires de la famille qui
cst ici denonce. Mais s'en tenir ainsi a la "moralite " du recit me
semble tres insuffisant. Sans le vouloir sans doute St. Vincent s'y
revele, s'y trahit beaucoup plus, ne serait-ce que par 1'evidente emotion qui se degage de cette evocation. Nous sommes en mai 1659
et l'evenement se situe sans doute en 1623... it y a done 36 ans! Et
pourtant St Vincent semble revivre cc dernier voyage au pays.
Oublions un instant la "moralite" pour nous en tenir aux faits. St Vincent a 42 ans. Allant a Bordeaux, it est tente de faire un tour "chez
nous"... it est tente mais it a peur car, saris doutc, it se souvient des
sacrifices faits par sa famille pour lui perrnettre de faire des etudes.
II passe 8-10 jours avec ses freres et socurs et Ic vieillard de 79 ans
se souvient de l'adulte de 42 ans pleurant tout le long du chemin
du retour ct bouleverse pendant 3 mois. Bien stir , on ressent ici tout
le drame de la tentation mais on ressent aussi toute 1'affection de St Vincent
pour sa famille et toute 1'ennotivite de cet adulte de 42 ans. Or - Bans
cc fait de vie - on n'a voulu ne retenir que la "rnoralite", sans doute
importante et edifiante, et I'on a passe sous silence cette extraordinaire revelation de la personnaliti de M. Vincent.
Emotif, St Vincent l etait incontestablement... memo si la rubriquc n'existe pas daps le tonne XIV de Coste! Un cxemple entre mille:
it ecrivait a Ste Louise le 25 aout 1646: "Voici le risultat de la conference
de nos chires soeurs, ridigi par ma chire soeur Hellot. fe viens den lire une
pantie. ,Je vous avoue quej'en ai un peu plcure a 2 ou 3 diverses reprises..." (III, 23).
Cette sensibilite, equilibree sans doute, mais evidente et exteriorisee, sans complexe, a vraisemblablement ses racines dans le milieu
familial que le jeune Vincent a connu et apprccie. "Ressouvenons-nous,
connrne it disait, et nous verrons que nous avons sujet de louer Dieu!
Il disait aussi: "Lc fils d'un laboureur croit que son perc e1 sa mere
sont les plan capables que la nature puisse produirz•" (IX, 668). Et it avouait:
"Quant le coil un pretre qui a retire .sa mere pour to nourrir chez lui, je lui
dis: Monsieur , que vous ctes heureux d ' avoir le moyen de rendre
en quelquc facon a votre mere cc qu 'ellc vous a donne , par le soin
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que vous prenez d'elle". (X, 360). On vous parlera ailleurs de la
lettre du 17 fevrier 1610 a sa mere (I, 18-20) ou est evoquee la famille.
Permettez-moi au moins de Ies citer: Jean de Paul et Bertrande de
Moras, puis jean, Bernard, (Vincent), Gayon, Marie de Paillot et
Marie Claudine. L'acte de donation du 4 septembre 1626 atteste que
vivaient encore a cette date tous les freres et soeurs, mis a part jean,
Paine (XIII, 62).
C'etait une famille humble sans doute mais unie , chalcureuse.
Peut-etre en retrouve-t-on l'echo dans la facon dont St Vincent parle
plus tard de la communauli et surtout dans Ic vocabulaire qu'il emploie.
Souvent, it prefere d'ailleurs le mot "famille" au mot de Communaute et it eroit: "comment va votre famille"... "Salucz bien votre
petite famille"... ne craignat pas Ies formules affectueuses: "Adieu,
mon Cher petit pere (I, 67); "voici une bien petite lettre mais qui Porte a mon
Cher Monsieur Martin des assurances de la grande affection que Dieu me donne
pour lui. fe ne la puis exprimer et pourtant , je la sens vivement au milieu
de mon Coeur ". (III, 129). M. Duperroy etant malade, it ecrit a
M. Ozenne: j e vous prie de ne rien ipargner pour le guerir, de 1 'embrasser
de ma part et de Iui dire que jc lui envoie mon Coeur plie dans cette
lettre , quoiqu'il l'ait deja..." (VI, 372).
Nous voici, cette fois encore, bien loin de l'image traditionnelle
d'un St Vincent vertueux au point d'en devenir inaccessible it 1'emotion et a I'amitie! 11 est symptomatique qu'a la rubrique "Amities"
Bans le tonne XI V, toutes les references aicnt trait aux "Amities particulieres"et rien sur la relation affective et spirituelle avec Francois
de Sales, Ste Chantal, Louise de Marillac, Lambert aux Couteaux,
Jean Martin, etc... Et cependant, St Vincent revele Ia une grande
richesse de sa personnalite, sans doute enracinee clans ('experience
familiale qu'il a connue, clans la rnesure tout au moins ou l'equilibre et I'epanouissement affectifs ont un rapport avec Ies origines et
Ie milieu familial. Quoi qu'il en snit, si Ion en croit Ies "echos" de
cettc premiere etape, on peut penser que lejeune Vincent est ne et
a vecu "jusques en l'age de 15 ans" Bans une famille humble et pauvre mais sans doute unie, equilibree et meme chaleureuse.
III. LES ORIGINES SOCIALES
11 nr familb• humble et paut re.' II reste a evoquer cette importante
dimension de "la nature et de l'experience" (IX, 81) de St Vincent.
C'est sans doute a cette dimension surtout qu'il pensait lorsqu ' il disait
aux Filles de la Charite: " Ressouvenons - nous de nos conditions et nous
trouveron.s que nous aeons sujel de louer Dieu ". (X, 342). L'experience de
la vie des pauvres, en effet , semble bien avoir ete une grace majeure
clans sa formation.
11 convient , bien sur, de ne pas exagerer la misere des lahou-
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reurs a cette epoque et clans cette region comme it a ete dit la semaine
derniere, mais cette "condition " n'en etait pas moires tres precaire
et "rustique" pour employer le vocabulaire de St Vincent. On sait
comme it fut bouleverse, en 1623, par la situation de ses freres et
soeurs et on lit clans la repetition d'oraison du 16 mars 1656: "M.
de St Martin, qui a grande chariti pour mes pauvres parents, m 'ecrivit,
cesjours passes, que mes parents sont a l 'aumone : le seigneur de la paroisse
me I'a fait savoir aussi; et Mgr 1'evique de Dax , mon eveque , qui etait ici
hier, me disait encore: M. Vincent, vas pauvres parents son! hien mal; si vous
n'avez pitii d'eux, ils auront bien de la peine a vivre... Voila, Messieurs, voila
mes frires, l'etat oti sont mes pauvres parents: a /'aumone , a ('aumone!
El moi-memo, si Dieu ne m'avait point fait la grace d'etre pretre et d'etre ici,
j'y serais aussi". (XI, 329).
Sans doutc la famille de St Vincent n'etait pas parmi Ies plus
miserables, rnais sa situation etait bien precaire et les conditions de
vie difficiles et "rustiques". II est d'ailleurs evident que tous les souvenirs d'enfance sont marques par la durete de la vie des pauvres,
le rythme incessant du travail et la frugalite des repay. L'evocation
la plus realiste et - pout-titre - fa plus "pcrsonnelle" se trouve clans
la farneuse conference sur ('imitation des files des champs, evocation que St Vincent prend soin de mettre en rapport justement avec
ses 15 premieres annees. "Reviennent-elles de lour travail a la maison pour
prendre un maigre repas , lassies et fatiguies , toutes mouillies et crotties, a
peine y sont-elles, si le temps est propre au travail, ou si leur pore et mere leur
commandent de retourner, aussitot elles s'en retournent , sans .c'arreter a leur
lassitude, ni a leers crottes, et cant regarder comme elles son! ggencees... " (IX,
91). Quant aux repas, ils sort egalement decrits: "Au pays dont je suis,
mes chores socurs, on est noun- d'une petite graine appelie millet, que I'on met
cuire dans un pot; a 1 'heure du repas, elle est versee dans un vaisseau (un plat),
et ceux de la maison viennent autour prendre leur rejection, et apres ils vont
a l'ouvrage " (IX, 847).
A eux souls, ces deux souvenirs spontanes suffisent a donner
tine idee de ('experience vecue par le jeunc Vincent et l ' on comprend
mieux la qualite et lc " naturel " de sa relation aux pauvres , tine relation qui fut sans doute conune une revolution clams 1'equilibre social
du tcrrtps... une relation crnprcinte do respect ct (Fun grand realisme.
Une conference est prevue, la sernaine prochaine, sur le paurre
selon M. Vincent et je ne voudrais pas anticiper sur ce point, mais it
convient cependant - je crois - d'insister sur /'importance des origines
en la matiere. Pour s'en convaincre, it suffirait - par exemple - de
comparer l'approche du pauvrc de Ste Louise dc Marillac et l'approche de St Vincent. Toutes deux sont - sans doute - exetnplaires et cello de Ste Louise, a coup sur, plus meritoire. Je signale d'ail-

- 417 -

leurs au passage que cc genre d'etude comparative est tres revelateur, Vincent etant issu d'une famille pauvre mais unit et sans doute
chaleureuse et Louise d'une famille puissante mais affectivement assez
decevante.
Concernant, en tous cas, l'approche du pauvre, it semble bien
que 1'experience de St Vincent "jusques en Page de 15 ans" ait ere
dcterminante. La relation apparait naturelle, insistant sur le respect,
mais sans demagogic. Un respect qui dolt se traduire dans les acres.
C'est ainsi qu'il rappelle souvent I'irnportance de pouvoir gagner sa
vie et I'honneur de "n'etre a charge a personne". La conference sur
l'amour du travail est - sur cc point - tres significative (IX, 483-498)
comme aussi cette lettre a jean Parre: "On destine quelque petite chose
pour aider quelques pauvres Bens a semer quelque petit morceau de terre, je dis
"les plus pauvres ", qui sans ce secours ne pourraient pas le faire. On a pourtant rien de prit, mais on fora quelque effort pour amasser au moins cent pistoles pour cela, en attendant qu'ii soil temps de semer. On vows prie cependant
de voir en quels endroits de Champagne et de Picardie :1 se trouvera de plus
pauvres Bens qui aient besoin de cette assistance; je dis: It plus grand besoin.
Vous pourriez leer recommander en passant de preparer quelque morceau
de terre , de la labourer et furrier , et de prier Dieu qu'il leur envoie quelque semence pour y mettre, et saw leur Tien promettre, leer donna espirance
que Dieu y pourvoiera. On voudrait que tour les autres pauvres Bens qui n'ont
pas des terres gagnassent leur vie, Cant hommes quefemmes , en donnant
aux hommes quelques outils, et auxfilles et femmes des rouets, et de lafilasse
ou de la laine pourfiler, et cela aux plus pauvres seulement ..." (VIII,
72-73).
Pour etudier la relation rcaliste et respectueuse de St Vincent
aux pauvres, la correspondance au frere jean Parre est une mine inappreciable. Connaissant la condition du pauvre "par experience et
par nature", St Vincent sait Bien qu'il vaut mieux donner les moyens
de " ggpner sa vie " sans itre a charge a personne. (IX, 494). Mais cc respect du pauvre nest jamais naif ni demagogique. II connait le pauvre, it ne le canonise pas! C'est ainsi que parlant d'une enqucte prealable a une distribution, it ecrit - toujours au frere jean Parre: "Mais
it faut que cette information se fasse sans que les pauvres sachent le dessein,
autrement ceux qui ont dija quelques habits les cacheratent pour se montrer nus ".
(VI, 367-368).
Cc ne sont la que quelques exemples, mais it semble bien que
cc regard rialiste ait etc de quclque facon forme au tours de 1'enfance
du jeune Vincent et cc n'est que bien plus tard qu'il prendra conscience de la grace de ses origines sociales, familiales et aussi region ales.
Au terme de cc survol rapide, peut-etre comprendrons-nous
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^nieux cette phrase de St Vincent: " Ressouvenons - nous de nos conditions et nous trouverons que noes aeons sujet de louer Dieu ".
Apres avoir tente de minimiser sinon de renier ses origines, St
Vincent les rappelle souvent pour s'humilier, mais it semble bicn
qu'au contact des pauvres it alt rapidernent et de plus en plus considers comme une grace le fait d'etre le 'fils d'un pauvre laboureur, ne
a Poy en Gascogne, et ayant vicu a la campagne jusques en I'6ge del 15 ans ".
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SAINT VINCENT DE PAUL , 1595-1617
R. Stafford POOLE C.M.

The purpose of this paper is to survey the formative years of
Saint Vincent de Paul , with special emphasis on his growth in sanctity. It will be presented in three parts . The first deals with his life
from the time that he left his childhood home in the village of Pouy
to go school in Dax until his disappearance in 1605 . The second deals
with the missing years , 1605-1608, (that is, the controversy over the
Tunisian captivity ). The third covers his life in Paris from his arrival in 1609 until the time of the first sermon of the mission at
Follc•villc.
PART I
1595-1605
Jean de Paul had decided on an ecclesiastical career for his son
and this meant that the boy had to be educated . Fortunately for him,
the Franciscan Friars had a secondary school or college in nearby Dax.
It was there that the young Vincent went . The question is: when?
The chronology of these years is not always clear. Saint Vincent says of himself, "ayant vecu a la campagne jusques en Page
de quinze ans". Coste interprets this to mean that Saint Vincent went
to school in Dax at the beginning of his fifteenth year and so he favors
the date of 1595. Abelly, on the other hand, says that he began his
studies in Dax "environ Fan 1588" (1). Since Abelly dated Vincent's
birth in 1576, it would have meant that the future saint was about
twelve years old. Abelly also says that he spent nine years in his
studies, finishing them, that is, about the year 1597. The latter date
seems certain-his degree in theology, dated October 1604, said that
he had been studying there for seven years (2). The best that can
be said is that Vincent probably entered the Franciscan school at Dax
in 1594 or 1595, at the age of fourteen or fifteen, and stayed there
until he went to Toulouse in 1597. The only known incident from
this period is the famous one that he once related to Madame de
Lamoignon.
Je me souviens qu'unefois... au college ou j'itudiais, on vint me dire
que mon pore, qui ilait un pauvre paysan, me demandait . Je refusal
de lui aller parler; en quoi je fir un grand pichi. (3).
Through the agency of the Franciscan Guardian (superior), the
future saint had come to the notice of M. de Comet, the district judge
of Pouy, who became his benefactor and paid for his education. Vin-
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cent lived at his house during the rest of his stay in Dax and tutored
the Cornet children while pursuing his own studies. Vincent , according to Coste, studied at Dax for two years and, by the French system,
finished the fifth and fourth trades (or forms ), thus completing his
fatuous fourth form to which he was to refer in later life.
On 20 December 1596, with the permission of the Chapter of
Dax (for the see was vacant) he received tonsure and the four minor
orders at the collegiate church of Bidache at the hands of the Bishop
of the neighboring diocese of Tarbes (4). By modern reckoning Vincent was fifteen years old. The following year he left to begin his
theological studies at the university of Toulouse. According to Abelly, he interrupted his course of studies to spend some time at the
University of Zaragoza in Spain. "Il est vray que pendant ce temps
it passa en Espagne, & fit quelque sejour a Saragosse pour y faire
aussi quelques etudes". Coste does not accept the story, which he
considers unlikely for a young student in straitened circumstances
(though such changes of schools were not uncommon in that century). Father Roman, on the other hand, spends considerable time
in proving the likelihood of the account and showing that Saint Vincent had a first hand knowledge of Spain (5). Granted that some of
the Saint' s statements do indicate a knowledge of things Spanish,
this would not have been extraordinary for someone born fifty miles
from the border and who had frequent contact with the Spanish-born
queen of France, Anne of Austria. His one clear statement
`,Je me suis trouvi dans un royaume ou un rel:gieux, allant trouver le
roi, demanda quelque nouvelle de la tour , et celui a qui it s'addressa
lui dit: "Eh quoi! mon Pire, Taut-il que les religieux se milent des affaires des rois!" C'est que dans ce royaume - la on ne parle point du roi.
Et parce que c'est une personne sacree, do ont tant de respect pour tout
ce qui It regarde, qu 'ils n 'en parlent Jamais. F t di. lit nient qu 'en ce
royaume tous son unis au rot, et it nest pas perrnt.i de dire une parole
contre ses ordres... " (6).
may very refer to Spain but it does not demonstrate that he pursued
theological courses in Zaragoza. In the present state of knowledge
it would have to be said that the matter is open to some skepticism.
Coste has also given us a rather complete description of the
organization of the university and its nations. As Roman has pointed
out, however, these questions have distracted historians from a far
more important one: what kind of theological education was given
at Toulose? What schools and systems of theology predominated?
Which teachers were most influential, and how would they have affected the thought and formation of the young Vincent? Unfortunate-
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ly, we cannot answer these questions because the matter has not been
sufficiently researched.
During his first year at the university his father died . His will,
which was dated 7 February 1598, urged his family to spare no
sacrifice so that Vincent could continue his studies . Either these
sacrifices were insufficient or Vincent did not wish to be a burden
to his family because he soon accepted an offer to direct an academy
for small boys at Buzet -sur-Tarn, a short distance from Toulouse
(7). Vincent seems to have been a natural teacher for the reputation
of his small school soon spread . He soon moved the school to Toulouse
so that he could continue his studies . This combination of being
teacher and student was not unusual for those times . Despite the success of his school, Vincent' s financial situation seems to have remained somewhat precarious.
On 19 September 1598, he was ordained a subdeacon and three
months later, 19 December , a deacon , both times by the same Bishop
of Tarbes who had given him tonsure and minor orders . The see
of Dax was still vacant at the time of the ordination to the subdiaconate. It appears that by the time of the second ordination the
new bishop of Dax was not yet in his see for the dimissorials for both
orders were issued by the vicar general ( 8). Dimissorial letters for
his ordination to the priesthood were issued on 13 September 1599
by the Vicar General of Dax. It seems plausible that his intention
was to be ordained at the following Ember Days (Quarter Tense),
the traditional time for such ordinations . For reasons now unknown,
he waited more than a year before accepting ordination . When the
time came he did not go to his own bishop or even to the neighboring Bishop of Tarbes. Rather, he went to some distance and inconvenience to receive ordination from Francois de Bourdelle, Bishop of
Perigueux, on 23 September 1600. The ceremony was performed in
the bishop's private chapel in what is now the village of Chateaul vcque. Why Perigueux? The Bishop of Perigueux was old (eightfour years of age), blind, and famous for the ease with which he performed irregular ordinations . He died a little over a month later.
Though Vincent was only nineteen years old , that should not have
caused hint to go to such trouble. His dimissorials were in order
and there had been no problem, ,i age in his previous advances toward the priesthood . It must be admitted that the matter is obscure.
Coste says of Vincent that "the young priest was not twenty
years of age ." This, of course, is based on Coste's reckoning that
Saint Vincent was born in 1581. (9).
His ordination at such an early age, however , does present some
problems. The Council of "Trent had decreed twenty- four years of

- 422 age as the minimum for priesthood. The disciplinary decrees of Trent,
however , were not accepted in France until 1615. Irregular ordinations were frequent snd dispensations easily come by, though there
is no evidence for such in the life of Saint Vincent . Diebold has shown
that the newly-appointed Bishop of Dax,,Jean-Jacques Dussault, was
a reformer who attempted to put the Tridentine program of reform
into practice (10). For that purpose he convened a diocesan synod
on 18 April 1600 , between Vincent ' s dimissorials and his ordination.
Is it possible that the bishop ' s reforming tendencies obstructed Vincent ' s progress to the priesthood and caused him to go elsewhere?
(11). That is plausible . The young man was not yet a saint and he
was following a path common at the time , one that he had already
followed for his earlier orders . It seems certain that in later days the
memory of this method of achieving the priesthood was painful to
him. His closest associates , even those who had been with him from
the foundation of the Congregation of the Mission , never heard him
speak of his ordination nor did they know the date and location of it.
Its ooudraient bien savoir comment it se sipara du legal d 'Aoignon, qui
le meta a Rome, ce qu'il ftt en cette tour- la, ou it alla en sortant d' italie,
en quel temps it vint a Paris et pourquoi, en quelle annie et en quel lieu
it a iti fail pritre... Il ne note parle jamais de lui... (12).
It was only after his death that the documents were found. It
may also explain, together with the Berullian exaltation of the
priesthood, Vincent' s statement , repeated in various forms at various
times, "Pour moi, si j'avais su cc que c'etait, quand, j'eus la temesrite
d'y entrer, comtne je l'ai su depuis, j' aurais aime labourer ]a terre,
que de m'engager a un etat si redoutable." (13). Expressions such
as these are the feelings of an old man, advanced in sanctity, looking
back on the follies of youth.
Whatever the circumstances of his ordination, it is difficult to
say for certain if they harmed his standing with his bishop. In 1607
he asked for a letter of recommendation from him that he had always
had a good reputation (14). Almost immediately, through the intercession of M. de Comet, he received an appointment as pastor of the
parish of Tilh, a very good parish of the diocese. Again, the uncertainties that surround Vincent's early life arise again. According to
Abelly, the appointment was made by the Vicar General of Dax
because the see was vacant (15). Coste, on the other hand, says that
it was the Bishop who appointed him (16). (In actual fact the sec
was not vacant; however, even when it had a bishop, the Vicar
General issued documents, such as the dimissorial for Vincent's
diaconate). In the absence of the original documentation, we have
no certitude just how he was appointed.
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Vincent never took possession of the parish . The appointment
was contested by a certain Father Saint - Sube, who was awarded the
parish by the Roman Curia . Vincent , according to Abelly, did not
wish to enter into litigation over it because it would have meant
discontinuing his studies . Father Roman has pointed out that to see
any special holiness in this is to project the later Vincent back into
his youth . Vincent had against him his youth , the fact that the Roman
Curia had made a decision , and perhaps the antipathy of his own
bishop who had had no part in either his ordination or appointment
(17).
There is evidence , however , that Vincent did pursue the matter. It is incontrovertible that he went to Rome at about this time
and the affair of Tilh would be the only plausible explanation for
it. In later life he made five specific references to a stay in Rome.
On 20 July 1631 he wrote to Francois du Coudray , one of the first
Vincentians to be stationed in the Eternal City,
0 Monsieur, que vous etes heureux de marcher par -dessus la terre ou
ont marche tan! de Brands et saints personnages ! Celle consideration
m 'emut tellement lorsque je fus a Rome d y a trente ans , que, quoique
je fusse charge de peches, je ne laissai point de m 'attendrir, meme
jusqu 'aux larmes , ce me semble (18).
That Vincent was not using the term "trente ans" in a wide sense
is shown by the four other references, all of which place the journey
in the pontificate of Pope Clement VIII.
,J'ai vu un saint Pape, qui etai! Clement VIII, un fort saint homme,
lellement saint que Its heretiques memes disaient, "Le Pape Clement est
un saint . " 11 etait tellement louche de Dieu et avail le don des larmes
en telle abondance que, quand it montait un chemin que Von appelle
l'echelle saine /I_a Scala Santaf, it ba{gnait tout en larmes (19).
... Le Pape Clement huitieme, que j'ai eu l'honneur de voir et qui est
un saint ... (20)
El ce saint Pape, que j'ai eu It honheur de voir... (21)
Pape Clement VIII, que j' ai eu I 'honneur de voir. (22).
Since Clement VIII died in 1605, it is certain that Vincent is
referring to a visit to Rome prior to the one he claimed to have made
in 1607/1608 after his return from Tunis. This trip probably took
place around 1601 in an attempt to win back the parish. It was something that Vincent remembered fondly, though he never explained
why he had been in Rome and quite obviously no one ever asked
him. Though this may seem to be a rather small point, it is of supreme
importance in evaluating the veracity of the Tunisian captivity.
Vincent returned to his studies, his boarding school and his hope
of eventully having an ecclesiastical career. In 1604 he received his
degree of Bachelor of Theology, which authorized him to expound

- 424 -

the second book of Peter Lombard ' s Sentences . This, together with
the Licentiate in Canon Law that he would later receive in Paris,
were to be the only degrees that he would ever have.
With the year 1605 we come to an important and crucial part
of the life of Saint Vincent de Paul. Before doing so, however, it would
be good to pause and ask : what kind of man are we dealing with
at this time? What kind of person was he at the age of twenty-four?
The answer will have to avoid two extremes . The one is hagiographic,
the tendency of biographers such as Abelly, Collet, and most of those
of the nineteenth century to find the holiness of the later years in
his youth and young manhood. The other, toward which authors like
Redier have tended, is to see a wild and turbulent young priest who
did not seem worthy of his calling.
Several characteristics can be discerned in the young Vincent.
He was obviously intelligent . He must have been a good and attractive person. Otherwise, it would be difficult to understand how someone like. M. de Comet could have become his benefactor or how
his boarding school could have been a success. He was devout enough
to have been moved to years by his experiences in Rome. He seems
to have been a naturally good teacher , as the school and his later
experience with the Gondis indicate. He also showed dedication to
his family. The detachment of the later years is not found in the young
priest. That he was primarily interested in a respectable clerical career
is beyond doubt . He was constantly looking for a good benefice, one
that would enable him to lead the respectable life of a devoted but
comfortably situated pastor. Though he had great potential, he was
limited in his outlook and ambitions . He seems to have been in many
ways a typical Gascon: lively, impetuous, given to dramatic exaggeration , a bit tumultuous and rather hot-headed and choleric.
Was he, however, even more roguish and turbulent? Was he
capable of more impulsive and violent steps in his pursuit of money?
And was he capable of lying, even to his benefactor? The answer
to these questions will depend on whether or not one believes the
story of the Tunisian captivity.

PART II
THE MISSING YEARS , 1605-1607
By his own account , Saint Vincent de Paul was heavily in debt
in the year 1605. Hence the first part of that year saw him involved
in several attempts to obtain the money necessary to satisfy his
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creditors . Then, suddenly, in July of 1605 he disappeared from view
and was not heard from again until July of* 1607. These are the missing years of Saint Vincent de Paul when, in Father Dodin ' s phrase,
he "escapes the rigorous control of history" (23).
What had happened to him ? One answer was given by Saint
Vincent himself in his two famous letters to M. de Comet, the
younger brother of his benefactor . The first was written from Avignon
on 24 July 1607, the second from Rome , 28 February 1608. They
describe what Henri Bremond has called " the last chapter of the Arabian Nights" (24).
The contents are familiar to all who have studied the Saint's
life. He tells how he had been left a legacy by a kindly widow of
Toulouse and that this legacy included a debt of three or four hundred crowns (ecus) owed to her by "un mcchant mauvais". Vincent
went to Toulouse but found that his man had fled to Marseille. He
went to Marseille, jailed his quarry, and settled the debt for 300 ecus.
A gentlemen with whom he had been lodging persuaded him to return
to Toulouse by taking a boat from Marseille to Narbonne. Vincent
did so but the ship was captured by Barbary pirates who enslaved
the passengers . Vincent himself claimed to have been wounded in
the fighting . He recounted how they were sold in Tunis and how
his first master , a fisherman , had to get rid of him " pour n'avoir
rien de si contraire que la rner ". He was then sold to an alchemist
who taught him some tricks of the trade. The alchemist died after
being summoned to Constantinople and Vincent passed to the old
man's nephew who sold him when he heard that the French ambassador , Savary de Breves , was coming to Tunis to ransom Christian captives.
His final owner was a Christian renegade from "Nisi" (Nice or Annecy ) in Savoy whose Turkish wife befriended Saint Vincent (25).
It was through her instrumentality that the renegade decided to return
to his religion and flee to Europe . The two escaped in July 1607 and
after a journey across the Mediterranean in a small skiff , they arrived at Aigues - Mortes on the 28th of that month . The renegade was
received back into the Church by the papal legate , Pietro Montoro
(or Montorio ) and then entered the Fate Ben Fratelli. Vincent joined
the legate ' s household and accompanied him to Rome, where he continued his studies and made strenuous efforts to gain himself a good
benefice.
Some time in 1608 or 1609 Vincent went to Paris, which was
to be the scene of his life's work . There is no evidence that he stopped
at Dax or Pouy, despite his close to both places. The younger
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Comet died in 1609 and another connection with his native province
was severed . His last visit was in 1622 when he went south to give
a mission to the galley slaves . For the rest of his days Paris was his city.
After Comet 's death , the two letters passed to his sister,
Catherine de Comet , the wife of , Jean de Saint - Martin . In the years
that followed , their existence was forgotten , even by Saint Vincent
himself. The events they described , if they had ever been know to
Vincent' s friends and relatives in Pouy and Dax, also fell into
()hlivion.
In 1658 the letters were rediscovered by Catherine de Comet's
son, Saint Martin ('Ages, who had inherited them from his mother.
Overjoyed by his discovery, he took them to his uncle, the Canon
de Saint-Martin, a close friend of Saint Vincent's. The canon thought
that his friend would enjoy seeing them again and had copies forwarded to him. The response was not what the good canon had anticipated. Sain Vincent burned the copies and wrote to Saint-Martin
begging him to return the originals. Brother Bertrand Ducournau,
Vincent's secretary, added a postscript to the letter to warn the canon
that the letters would be destroyed if they fell into the Saint's hands.
As a result the canon never answered the request. Ducournau advised
him to make contact with Father Jean Watebled, the superior of
the College de Bons Enfants in Paris. This the canon did.
Watebled informed Antoine Portail, Rene Alrneras, and others
of Vincent's associates of the discovery. The account of the captivity
was a total surprise to all because Vincent had never mentioned a
word of it. Brother Ducournau echoed the general astonishment in
a letter to the Canon de Saint-Martin in August 1658.
Aucun de nous n `avail jamais su certainement qu'ii eut iti en Barbarie
et encore main qu'il eut converli son patron. Pour mot, Monsieur, j 'admire la conversion de cel apostate, I'humiliti de son esclave, !'assurance
qu'il sentait en son ame d'avoir liberti, et la grace qu'il avail de se faire
aimer des Tures... mail je vous assure que j'admire encore plus la force
qu'il a eue de ne direjamais un seul mot de butts ces choses a pas un
de la Compagnie, quoiqu'il ail eu occasion den parley cent et cent fois,
en parlant de I'assistance des captifs, qu'il a enleprise depuis douze ou
quinze ans... Si ces deux lettres itaient tombies en ses mains, jamais
personne ne Its aurait vues (26).
This testimony was corroborated by Vincent's other secretary,
Brother Louis Robinau.
Having had the honor, during the space of thirteen wholeyears, of being
as near to him as anyone in the Community, with the exception of only
two or three persons, nevetheless he never said to me nor even hinted,
either by word or in writing, that he had been a slave, although many
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times he happened to chance on the subject of Barbary, on the wretchedness
of the poor slaves, and he wrote rather often to that country (27).
It is quite clear that Saint Vincent, who was always reserved about
himself, was quite reticent in speaking to his associates about his early
life. What he did say fell into the category of formalized statements
about his poor childhood or his life as a swineherd. Even for those
who had know him the longest, his life prior to his arrival in Paris
was a closed book. His ordination to the priesthood, his trip to Rome,
and the reasons why he went to Paris without a benefice from the
papal legate were all things that were never mentioned. His silence
about the sojourn in Tunis was to assume great importance in the
controversy that eventually swirled around his account.
Saint Vincent continued his efforts to regain possession of the
two letters. On 18 March 1660, at the age of seventy- nine and with
only six months to live, he wrote an anguished appeal to SaintMartin:
Je vous conjure, par toutes les graces qu'il a plu a Dieu de vous faire,
de me faire celle de m 'envoyer cette miserable lettre quifait mention de la Turquie; je parle de celle que M. d'Ages a trouvee parmi les papiers de M. son
pore. ,Je vous prie derechef, par les entrailles de fesus-Christ Notre-Seigneur,
de me faire au plus tot la grace queje vous demande (28).
The canon did not reply. In the following centuries, after innumerable adventures, the letters finally ended up in the possession
of the Vincentian Fathers and the Daughters of Charity (29).
The authenticity of the letters has never been in doubt. 'T'hey
are clearly in the handwriting of Saint Vincent and he never disavowed
them . Nor, for three centuries , did anyone doubt the truth of their
contents.
Although Abelly used the letters and quoted them in his life of
Saint Vincent, he did not give a complete account (30). In quoting
the first letter , he removed the reference to the captives ' being stripped
totally naked and suppressed the references to Vincent's participation in the experiments of the alchemist. Because Abelly's work
was written with an eye to future canonization , these omissions are
understandable.
Abelly's work was the basis for the second major life of Saint
Vincent, La vie de Saint Vincent de Paul, by Pierre Collet, C.M.,
published at Nancy in 1748. Collet was not an historian and his work
clearly reflects this. He was guilty of even more outrageous historical
sins than was Abelly.
With regard to the Tunisian captivity, Collet repeated Abelly's
account. Between the first and second editions of his work, however,
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the waters for two centuries. Since the matter is rather complex, some
preliminary points should be emphasized.
1) In his letter of 24 July 1607 Vincent did not mention the name
of his last owner nor did he identify him in any way except to say
that he was a renegade from Nice or Annecy in Savoy. He said
nothing about the man's having been a priest or former religious.
2) In that same letter he stated that they arrived at Aigues-Mortes
on 28 June 1607 and very quickly thereafter (tot apris) went to Avignon
for the renegade's reconciliation and abjuration before an unnamed
papal legate. In neither of his letters did Vincent mention the legate's
name. In the summer of 1607 the papal vice-legate in Avignon was
Msgr. Pietro Montore (written Montorio in most modern histories).
He became vice- legate in 1604 to serve the customary three year
term whic expired on 24 June 1607, although he remained in Avignon
until November of that year, awaiting the arrival of his successor
Msgr. Giuseppe Ferreri. When Vincent wrote in his second letter
that the legate, after learning some of the old alchemist's tricks, was
more delighted than if "io le avesse datto un monte di oro" ("I had
given him a mountain of gold"), he was apparently making a pun
on the legate's name.
In addition to these bare facts there is other evidence that dates
from the eighteenth century (31).
1) In the Musee Calvet at Avignon there is a manuscript entitled
journal historique et recherche% pour servir a l'histoire d'Ai'ignon
(1170-1740) by Joseph-Laurent l)rapier. It contains the following entry which the author said was taken from the register of the collegiate
chapter of the church of Saint-Pierre, Avignon.
Monsieur Vincent de Paul, apostolic missionary, brought about the abjuration of a renegade before Msgr. Pietro Montorio, vice-legate of Avignon.
The ceremony took place in the parish of Saint-Pierre.
In the above passage the word "renegade" has been erased and
the phrase "minister named Guillaume Gautier, who had been a
priest and a Franciscan" substituted. After this entry, someone has
added, "M. Vincent de Paul was afterward canonized". This last
entry would obviously have to be after 1737. Drapier did not give
a date for the recantation but the mention of Montorio would put
it within the period 1604-1607.
2) Another manuscript history, Notes sur l'histoire d'Avignon: dixhuitiime siicle, , by Canon Massilian, contains the following:
1607. 29 June. Saint Vincent de Paul, having converted a renegade,
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brought about his abjuration in the church of Saint -Pierre, 29 June 1607, at
the hands of Msgr. Pietro de Montorio, vice - legate of Avignon , who was present there, during the office of Saint Peter.
3) The Deliberations du Chapitre de Saint-Pierre d'Avignon : registre du
XVIIIe siecle, after describing some abjurations that took place on 29
June 1775, adds, "At the beginning of the last century, Saint Vincent de Paul brought about the same thing in our church, on the
same day, before Msgr. Pietro Francesco de Montorio, Bishop of
Nicastro, vice-legate of Avignon.
All three of these documents agree in crediting Saint Vincent
with the reconciliation of a renegade but without giving the name
of the renegade (if we temporarily leave aside the insertion about
Guillaume Gautier) or the circumstances of the abjuration. All three
agree that the abjuration occurred during the term of Montorio and
two specify it as 29 June 1607. All three date from the eighteenth
century and rely on a common source, the book of deliberations of
the chapter of Saint-Pierre, a book now lost. Hence the three
docunscnts are no more reliable than their source.
At this stage of the discussion, however, two points must be
stressed. First, the date of 29 June 1607, if accurate, presents grave
difficulties for Vincent's account. It would mean that Vincent and
his convert, after an exhausting and lengthy journey across the
Mediterranean in a small boat, immediately left Aigues-Mortes for
Marseille where, without any investigation, the renegade was reconciled in a formal ceremony. Second, the insertion that identifies the
renegade as Guillaume Gautier must be rejected.
Where did this Gautier come from? In a book called Conclusions
capitulaires du Chapitre de Saint-Pierre, which was discoverd in the eighteenth century, is to be found the following entry.
On Saint Peter's day, 29 June 1608, the Most Illustrious and Most
Reverend Msgr. Giuseppe Ferreri, Archbishop of Urbino and vice -legate of
Avignon, chanted the Pontifical Mass and presided at Second Vespers, having
beforehand publicly received in the same church a Calvinist minister named
Guillaume Gautier , who had been a priest in the Franciscan order.
If we temporarily put aside the dubious insertion previously mentioned, the differences are obvious. (1) This document identifies a
renegade named Gautier. (2) It puts the abjuration a full year after
Vincent' s return . (3) It says that the abjuration took place before
Montorio's successor. (4) It makes no mention of Vincent de Paul.
How, then, did Gautier become identified with the renegade
of Vincent's account? In 1757 Collet visited Avignon and made the
acquaintance of a prominent local historian, Joseph-Louis-Dominique
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know for sure. Whichever ones Collet saw, he quickly concluded that
Gautier was Vincent's renegade. In an abridged edition of his
biography published at Avignon in 1762, Collet identified the
renegade as Gautier and added, "I learned this bit of information
on the spot in 1757 from the virtuous and learned M. le Marquis
de Cambis. Gautier was reconciled to the Church on 29 June 1608.
M. Ferreri had succeeded Pietro Montorio in 1607." (32) Collet
seemed not at all bothered about the discrepancy in dates. It is now
almost impossible to say what led him to make the identification.
Cambis was taken aback by this identification and hastened to
disabuse Collet. He pointed out that the date of 29 June 1608 made
it impossible because it was a full year after the return. Equally impossible was the date of 29 June 1607 because it would have meant
that Vincent and his companion, after their Mediterranean journey,
set out for Avignon on the very day of their arrival at Aigues-Mortes,
"a good twelve leagues away". Even in the eighteenth century the
journey was a day and a half by coach. Cambis also pointed out that
it would be doubtful that such a reconciliation would have taken place
without extensive preliminary investigation . Cambis noted that he
found no trace of the abjuration of Vincent's renegade in the records
of the Holy Office. He did not mention another obvious fact: Gautier
was a reconvert from Calvinism, not Islam.
Collet was now faced with an insuperable problem of chronology
but he was unwilling to give up the identification. His solution was
simplicity itself. In the next edition of his abridged life (Paris, 1764),
he backdated Saint Vincent's arrival at Aigues-Mortcs to 18 June.
This identification has had remarkable staying power and can still
be found in even recent histories.
The conclusions to be drawn from this are:
1) There is no way of knowing the name of Vincent ' s renegade
or the precise day when the abjuration took place . If it did occur,
it was during the term of Montorio.
2) There is a later tradition that Vincent was involved in the
reconciliation of a renegade at Avignon on 29 June 1607. The insertion of the name of Guillaume Gautier into this tradition must be
rejected and may even have resulted from Collet's erroneous identification. There is no way of evaluating the validity of this tradition
but if it is true, it casts suspicion on Vicent's claim to have arrived
at Aigues-Mortes on 28 June.

There the matter stood until the twentieth century.
In 1926 a young French author named Antoine Redier was searching for a subject for a biography. Since biographies of saint were
fashionable and potentially profitable, he decided to write a life of
Saint Vincent de Paul. He acknowledged that his motives were less
than spiritual and that he hunted for the topic as he would for an
apartment. In search of information, he sought out Father Pierre
Coste, C.M., the acknowledged authority on Saint Vincent. Coste
had recently published his monumental edition of the Correspondance,
Entretiens , Documents, thus for the first time bringing together in one
place the sources of the Saint's life. Five years after this he would
publish his biography, Monsieur Vincent : le grandsaint du grand siecle.
Redier, whose own account of his dealings with Coste is manifestly
self-serving, said that he was the first person to make use of the CED,
that he worked under Coste's direction "dans sa cellule et sous son
regard", and that Coste told him that he would have the unique
privilege of writing the "true life" of Saint Vincent de Paul. And
that is what Redier would title his book, La vraie vie de Saint Vincent
de Paul. (33)
Redier went to Dax and to the Berceau in search of background.
During his stay there he was surprised to learn from one of the
Vincentian priests that Father Coste did not believe in the truth of
Vincent's captivity account. On his return to Paris, Redier asked
Coste about this and claimed to have received an affirmative answer.
The principal reason was Saint Vincent's inexplicable silence over
the matter and his frenzied attempts to regain possession of the letters. Coste did not think that humility, the most frequently alleged
reason for the silence, was persuasive. When Redier eventually
published his biography, however, he contented himself with saying
that the letters contained a mingling of the true and the false.
Redier's comment aroused the interest of Pierre Grandchamp,
chief of the Residence Generale of Tunis, a prominent historian who
in 1927 was preparing to publish the sixth volume of his series called
La France en Tunisie a la fin du seiziime siecle et au dix-huitieme siecle. He
secured a photocopy of Vincent's letters from Coste and put his
evaluation of them into the forward to his book . It was later printed
separately as "La pretendue captivite de Saint Vincent de Paul a
Tunis (1605-1607)" (34). Though he was careful to emphasize that
his rejection of the truth of the accounts did not reflect on the later
Vincent, who was indeed a saint and a French national hero , his work
aroused heated controversy . The first response was in newspaper and
journal reviews and later in letters, articles and books. That the debate
should have been found in the pages of L'Am: du Clerge is a understand-
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remarkable testimony to Saint Vincent's stature in France. So strong
were the reactions that in 1929 Grandchamp had to publish his Observations Nouvelles (35).
When Coste ' s life of Saint Vincent appeared in 1931 , the controversy aroused by Grandchamp ' s articles was at full heat. Coste
dealt with the question in a lengthy footnote. (36) his response to
Grandchamp was somewhat confusing , especially with regard to the
identification of the renegade with Guillaume Gautier. The strongest
argument he used against the Grandchamp thesis was the one that
troubled him the most : the psychological one. What was the motive
that Vincent would have had for such a complex web of deceit,
especially when it would have involved deceiving his own mother?
In general , however , Coste did what he supposedly told Redier he
would do: he gave a weak defense of a position that he did not really
believe.
The first lengthy attempt at rebuttal on the part of a Vincentian was the book Captiviti et oeuvres de Saint Vincent de Paul en Barbaric
by Father Raymond Gleizes, C.M. (Paris, 1930). The book dealt
both with the controversy over the captivity and with the other works
of Saint Vincent in North Africa. Gleizes, who had had personal
experience there, was not a professional historian and so the book
was not very effective. In 1937 Father Joseph Giuchard, C.M., attempted a more thoroughgoing refutation in his work Saint Vincent
de Paul, esclave a Tunis (Paris, 1937). The book was massive and
thorough but was justly criticized as being a collection of undigested
data. Grandchamp replied with a harsh review in the Revue Tunisienne, January 1938. A more persistent critic of Guichard was Father
Pierre Dehongnie, C.SS.R., professor of church history at the University of Louvain who wrote a series of articles on Saint Vincent for
the Revue d'Histoire Ecclesiastique from 1936 to 1963. Jean Calvet, in
his life of Saint Vincent de Paul (1948) sided with the traditional
account.
The cudgels were taken up anew in 1960 by Father G. F. Rossi,
C.M., of the Collegio Alberoni in Piacenza, Italy, in an article titled "La schavitu di San Vincenzo de' Paoli a un fatto storico," Divus
Thomas, I.XIII (1960), 468-522. The article was verbose and Rossi
showed little historical awareness or critical sense in approaching any
of the data. Worse was the polemical and personal tone of the article
in the Revue. (37) It was also in 1960 that Father Andre Dodin, C.M.,
published his Saint Vincent de Paul et la charite (Paris, 1960) in which
he somewhat tentatively allied himsef with the revisionist school. He
appears to have been the first Vincentian of scholarly repute to have
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Grandchamp's articles. The latest contributions to the half century
of controversy has been the article by Professor Guy Turbet-Delof
of the University of Bordeaux, "Saint Vincent de Paul, a-t-il etc
esclave a Tunis?" Revue d'Histoire de l'Eglise de France, LVIII (1972),
329-340, and "Saint Vincent de Paul et la Barbaric en 1657-1658,
Revue de I'Occident Musulman et de la Mediterranie (ler semestre, 1967),
153-165. The former concludes that the Tunisian adventure could
easily have occurred as Saint Vincent described it and the special
value of the latter is that it supplies a plausible explanation for Saint
Vincent's desire to destroy the two letters.
What were Grandchamp's arguments that provoked what one
anonymous critic called "this painful polemic!" (38). A detailed consideration would be too long for this paper. Let us look at them in
a general way by dividing them into three categories.
The first are the arguments from silence , that is, from the lack
of references , documentation , or expected results . Thus, Grandchamp
pointed out that there were no written references to the combat in
the waters off Provence , nothing further was said about Vincent's
companions ( including the gentleman who persuaded him to make
the voyage ), no mention of the subsequent fate of the ship that he
was on , Vincent ' s failure to make contact with the French consul
in Tunis, the failure to say anything further about the Turkish wife
who aided him in his escape . Grandchamp ' s critics were not slow
to point out the weakness of such argumentation . Coste, on the other
hand , believed that the accumulated silences ammounted to a positive
argument (39).
The second category of arguments was based on Vincent's supposed ignorance of Tunis and things Moslem, e.g., the freedom with
which the Moslem wives of the renegade spoke to him, the fact that
his description of the acts of the corsairs did not tally with known
data, that Vincent apparently describes Tunis as a seaport when it
is actually on an inland lake, that contrary to Vincent's statement
all land did not belong to the Sultan, and his use of the word temat
to characterize a non -hereditary fief.
The third category, and probably the most damaging, was the
difficulty of reconciling Vincent's account with some known data,
specifically the chronology of his sale to the last master and his escape.
He states that Savary de Breves "was coming" ( venail ) to ransom
captives when in fact he has already departed from Tunis.
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One thing is clear: almost all the arguments, both for and against
the veracity of Vincent de Paul's story are based on internal evidence,
that is, on the intrinsic reliability, accuracy, and probability of what
is found in the letters themselves. Thus authorities have been able
to look at identical data and arrive at diametrically opposed
conclu<i()Its.
Will it ever be possible to arrive at a resolution of this problem?
An affirmative answer can be given only if it if possible to link Vincent's account to some known facts. It is my belief that this can be
done.
The key, I believe, is to be found in the question of Vincent's
visit to Rome in 1608, as described in his letter of 28 February of
that year. If it can be demonstrated that Vincent was not in Rome
in that year, then it can be presumed that the story of the Tunisian
captivity is equally false.
We have already pointed out that Saint Vincent was definitely
in Rome about the year 1601 and before the death of Clement VIII
in 1605. The pope had proclaimed a jubilee from January 1600 to
January 1601. There are five different references to that trip, all of
which we have cited earlier. There is no reference in all of the CEI)
to any other stay in Rome or one in the years 1607 or 1608. His
silence on this score is absolute as his silence on the captivity. The
most commonly alleged motive for the latter silence is humility. This
would not apply to his silence on the Roman stay. He did not explain why he went there the first time nor did anyone ask him. The
same could easily have been done with regard to the second journey.
This silence is even more inexplicable than his silence about the captivity.
In his letter from Rome, Vincent wrote:
Il n 'Y Tien de nouveau que je vous p uisse arire, fors la conversion de
trois families tartares , qui se sont venues christianises en cette ville, que
Sa Sainteti recut la larme a foci!, et la catholuation d'un rrcque amhassadeur pour les Grecs schismatiques.
While the conversion of three Tartar families may not have left
a permanent imprint in Vatican records, surely the reconciliation
of a schismatic bishop who was also acting as an ambassador for Orthodoxy must have been noted somewhere.
The fact is that such an event reflects the Rome of Clement
V111's jubilee year more than it does the Rome of Paul V in 1608.
Clement VIII had been deeply involved in efforts, with uneven success, to bring about reunion with some of the schismatic churches.
• Conversions and reconciliations were a major feature of the jubilee.
There is no evidence of such activity, at least to the same degree,
in 1608. If Saint Vincent's second letter is not truthful and he was
not in Rome, it may well be that he inserted an event from his first
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visit in order to give verisimilitude to his statements . Hence it would
also be more probable that the pope who received the three families
"la larme a l 'oeil" would be Clement VIII who had the gift of tears
in such abundance and bathed the Scala Santa with them.
It is my personal belief that Vincent de Paul was never in Tunisia
and never made a second visit to Rome, that the letters were a hoax
designed to cover up his disappearance at a time of heavy debts.

THE ROAD TO SANCTITY
1609-1617
Some time between 1608 and 1610 Saint Vincent de Paul went
to Paris. Between his arrival and the first sermon of the mission, 25
,January 1617, he underwent a period of accelerated spiritual growth
that set him firmly on the road to sainthood and which some have
called "conversion".

What does conversion mean ? For our purposes it can be defined in three ways.
1) A transition from a state of unbelief to one of belief, from
non-Christian to Christian, from non-Catholic to Catholic. Obviously
there is no question of such a conversion in the life of Saint Vincent.
2) A change from an irregular or sinful life to one of practicing
Christianity. In the case of saints this will develop into sanctity, as
in the case of Saint Augustine. Again, the evidence does not support
such a conversion in the life of Saint Vincent.
3) A change from being a good but ordinary Christian to the
state of heroic sanctity. This involves a decision or change of life and
attitudes that would lead from a state of acceptable but hardly outstanding goodness to a state of heroic sanctity. It differs from a more
gradual growth in holiness in that it involves a definite shift in a way
of life, a movement away from an earlier path, perhaps as the result
of some event or occurrence in a person's life. From the historical
point of view, this is the only definition applicable to Saint Vincent's
life.
Is there justification for speaking of a conversion in the life of
Saint Vincent? Most modern scholars have answered in the affirmative. There is less agreement, however, about when it took place
or under what circumstances.
Coste does not treat the matter as such. He does mention that
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peint la lettre qu'il ecrivait a sa mere I ' annee preccdente ." (40). The
letter he refers to is that of Saint Vincent to his mother , 17 February
1610, in which he talks about his concern for his family and for securing a good benefice . It will be mentioned later.
Redier sees the conversion as having taken place in the years
1610/1611 after Saint Vincent had become chaplain to the retired
Queen Marguerite , at which time he began to have a sharper view
of the vanity of the world ( 41). Pierre Debongnie cites the incident
of the false accusation of theft by the Judge of Sore as the event that
set Vincent firmly on the road to sancity . He says that this had to
occur some time in late 1610 or early 1611 and views it as a complete rupture with the past (42). Father Defrennes, on the other hand,
considers the key event toi be the long temptation against faith,
possibly three or four years, that followed on the help given to the
doctor of theology. (43).
Other authors do not feel that it can be dated so presisely. The
Abbe Bremond situates it generically between 1610 and 1620 (44).
Father Dodin feels that it is rash , in the present state of documetation, to try to fix the (late too precisely . He sees it as happening between 1613 and 1617. He also believes that it was an acceleration
of an evolutionary rhythm already at work (45).
Let us study this matter in more detail. In order to do so, we
will look at the know events in Saint Vincent ' s life between 1610 and
1617. To begin with , we shall deal with those incidents that can be
dated in some fashion and then go to those whose dates are uncertain.
We do not know exactly when Saint Vincent de Paul arrived
in Paris-or why. Father I )odin dates it in September 1608, Father
Coste at some unknow time in 1609 . ( 46). Most modern authors join
Coste in rejecting Abelly's story that Saint Vincent went to Paris
on a secret mission from the pope to King Henry IV. The first clear
date for his Paris stay is 17 February 1610, when he wrote to his
mother in Pouy ( 47). In this well - know letter , he expressed his desire
to secure a good benefice and to live out the rest of his days near
her. In sharp contrast with his attitudes in later life, he was largely
concerned with his family and the fortunes of his brothers , sisters,
nephews and other relatives . The next letter from Saint Vincent will
be dated six years later , by which time a definite change will have
taken place . Still, as Coste says, "la situation de Vincent de Paul
ne semble pas bien brilliante " (48). A few days after this letter,
however, he was enrolled as a chaplain to the retired Queen
Marguerite of Valois, the former wife of Henry IV (49). His principal duty consisted of distributing alms fb)r the ex-queen.
Although it is impossible to date precisely the first meeting of
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Vincent de Paul with Pierre de Berulle, it seems that it can have been
no later than 1610. The future saint soon took him as a spiritual director and the influence was strong and lasting. The basic ideas of Berulle
will be dealt with by other speakers at these conferences. Close to
this time also we can place his first contacts with Andre Duval, whose
influence may have been even longer-lasting than that of Berulle.
There is not doubt that both men were important during these formative years of Vincent's vocation.
We know from documentation a few months later that he was
near the royal palace. (50). This documentation, dated 17 May 1610,
granted him the Cistercian Abbey of Saint Leonard des Chaumes
in the Diocese of Saintes (51). Vincent had his long awaited benefice
but it did not bring him nearly the income that he needed or wanted.
Perhaps what is more significat is that now that he had two ecclesiastical positions, there is no evidence of any attempt to help his
family financially, as he indicated he wanted to do in his letter to
his mother.
The next dated occurence is even more important. On 20 October 1611, almost a year and a half gaining the abbey of Saint
Leonard, Saint Vincent made a gift of 15,000 liores to the hospital
of the Brothers of Saint John of God in Paris. The money had been
given to him by John Latanne (or de la Thane), the master of the
Paris mint (maitre particulier de la monnaie en cette aille de Paris). The question at issue here, one that has been raised by scholars, is whether
or not Saint Vincent was acting on his own or as the representative
of de la Thane. Was this done merely in his capacity as chaplain
to the queen or had the money actually been given to the Abbe de
Paul for his own personal use? If the latter is the case, then this would
he striking evidence of an advance in santity from the time of the
letter of 17 February 1610. Even if, as seems more likely, the former
is the case, it still indicates a high degree of trust and some sort of
association of Vincent de Paul with a charitable donation. It is interesting that this is the last document that identifies Vincent de Paul
as a chaplain to Queen Marguerite.
Less than a month after this the Abbe de Paul was appointed
to the parish of Clichy. The pastor, Francois Bourgoing, like Vincent a disciple of Berulle, had resigned the parish in Vincent's favor
at Berulle's suggestion. For unknow reasons the new pastor did not
take possession of the parish until 2 May 1612 (53). The story of his
brief sojourn as parish priest of Clichy is well-know. He himself confessed that he was happier than the Archbishop of Paris or the pope
and he often looked back on his years there with great affection. It
was at Clichy that he first met Antoine Portail. There is no reason
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(54). His actual stay in the parish lasted only a year. In 1613, at
Berulle's advice, he accepted a position as chaplain and tutor in the
house of the Gondis. It should be noted that he did not give up the
parish in Clichy until 1626. During that time he directed it through
an administrator and although he made visits, he was essentially an
absentee pastor, a not unusual occurrence in those times. He was,
in addition, still the abbot of Saint Leonard and now he was also
a chaplain and tutor to an aristocratic family. Again, there is no
evidence that he tried to help his family.
In 1614, through the instrumentality of the Gondis, Saint Vincent was given the parish of Gamaches in the Diocese of Rouen. Very
little is know about this appointment, not even if he took possession
of it. In the following year he was appointed treasurer and canon
of the Chapter of Ecouis, a post over which his patron, M. de Gondi
had the right of patronage. Although he did visit Ecouis, he again
was essentially an absentee canon. He accepted the post through a
procurator and eventually the chapter was to complain about his lack
of residence. There is no indication as to when he may have resigned from this benefice. Coste says that he probably did not hold
it long but Debongnie claims that he kept it for thirty years (55).
A year and a half later, on 29 October 1616, he resigned the Abbey
of Saint Leonard. It may be, as Coste said, that he was learning the
duties of clergy and growing more aware of what benefices involved, but it should also be noted that Saint Leonard was heavily
burdened with lawsuits and had apparently not returned the hopedfor income (56).
In addition to these events, there are others which are difficult
or impossible to date and which play important roles in Saint Vincent's development. These are the false accusation of the judge of
Sore and the temptation against faith of the doctor of theology.
The incident of the false accusation was given, without excessive
detail, by Saint Vincent in a conference of 9 June 1654.E
Ily a une personne dans la Compagnie qui, itant accusie d 'avoir vole
son compagnon el ayant iti publiee pour Celle dans la maison, quoique
la chose ne ful pas vraie, ne voulut pourtani jamais s'en justifier, et pensa
en elle-memo, se voyant ainsifaussement acusie, " Tejustifieras- tu' 1'oila
une chose dont to es accusie, qui nest pas veritable . Oh! non , dit-elle,
s'elevanl a Dieu , ilTaut que je souffre cela patiemment . " El elle le fit
ainsi. Qu'arriva - t-d ensuite? Messieurs, void ce qui arriva . Six mois
apris, celui qui avail vole etant a cent lieues d'ici, reconnut sa faute et
en icrivil et demanda pardon (57).
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Abelly adds far more details . He dates the event in 1609, says
that the person who made the accusation as the judge of Sore and
identifies the thief as an apothecary 's boy. He adds far more details
also about the eventual way in which the truth was uncovered. It
is significat that Abelly also quotes from a conference of Saint Vincent describing the incident , a conference distinct from the one given
above and now lost . As was his wont , Saint Vincent spoke of the
incident in the third person but both times without the wealth of detail
given by Abelly. Where did Abelly get these details? Are they accurate ? It is difficult now to say (58).
One aspect of Abelly 's description that may be questionable is
the date he gives, 1609. Although it has been accepted by both Coste
and Roman , it can be surmised that it is a bit early for such an act
of virtue . Debongnie dates it in 1610 or early 1611 (59).
The divergences between Saint Vincent' s account of an event
and Abelly' s emerge more strongly in the account of the temptation
of faith of a doctor of theology. Abelly quoted the account as given
by Saint Vincent in an undated conference (60). It concerned a
famous doctor of theology, who had been the canon theologian in
his own diocese and who had become attached to the house of Queen
Marguerite. Because of the excessive leisure that he had, he was assailed by temptations against faith . He consulted S. Vincent and told
him of his distress , which was so great that he had even temptations
to suicide . He had been dispensed from saying his breviary, Mass
or any prayer at all. He was advised to turn his hand or point a finger
toward Rome or some church as sign of his belief in what the Roman
Church taught. The theologian was delivered from these temptations
very suddenly after falling seriously ill. He eventually died free of
the temptations.
To this story Abelly added further details about the good doctor's deliverance which he claimed learned "selon le temoignage
qu 'une personne Iris-digne defoy en a donni par icrit, laquelle n 'avoit aucune
connoissance du discours de M. Vincent cy-dessus rapporti " (61). According
to this witness , Saint Vincent delivered the man from temptations
by asking God to transfer the temptations to him and that he thus
suffered from these assaults on faith for some three or four years.
During that time he wrote out the creed and put it near his heart,
so that whenever he touched it, it would be the equivalent of an act
of faith . He also began working with the sick poor of the Hopital
de la Charite in the Faubourg Saint Germain . He was finally
delivered when he made a promise to consecrate the rest of his life
to the service of the poor.
Abelly's elaboration of this story is not without its difficulties.
Aside from the unnamed person on whose testimony it relies, he
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claimed " il pluisieurs autres de merite et de vertu encore vivantes, qui
ont assure la mesme chose , comme I'ayant apprise de M. Vincent mesme, qui
leur avoit declare en confiance ce qui s Iestoit passe a son Card en cette occasion,
pour les porter a se servir des mesmes remides... "(62). Abelly was writing
close to half a century after the events recorded, so there was little
or no possibility that there was a contemporary witness to this. There
is no other evidence of any promise or vow to serve the poor. What
casts a true shadow over the story, however, is again Saint Vincent's
famed reticence to talk about himself and his own spiritual experiences. Inevitably, if these would have given him honor in any
way, he would narrate them in the third person. It is rather unlikely
that he would have shared such a personal experience with anyone,
even in giving spiritual direction. In view of this, it would be better
to restrict ourselves to Saint Vincent's own account. (63).
Even if we put aside the second account given by Abelly, we
are still faced with a priest who has advanced in virtue enough that
he can be consulted on a personal problem by a recognized theological
expert. Because of the fact that the theologian was employed by the
Queen, apparently at the same as Saint Vincent, we can date it some
time in 1610 or early 1611.
How, then, can we judge the incidents of Saint Vincent's life
in the years 1610-1617 in terms of conversion?
My own belief, and it is little more than that, is that the principal lines of Saint Vincent's spiritual growth were complete by the
time he went to Clichy. That would mean that the principal incidents
described above, including the false accusation which I see as the
key one, and his "great leap forward" in holiness occurred between
1610 and 1612. The change was not complete. The old line, especially
the accumulation of benefices and attachment to his family, were long
in disappearing. The essential change, however, had taken place and
he was well on the road to sainthood. He was also ready to give the
first mission at Folleville.
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EL ANO 1617 EN LA BIOGRAFIA
DE SAN VICENTE DE PAUL
Jose Maria ROMAN G.M.
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1. INTRODUCCION
El ano 1617 es, sin duda alguna el ano crucial, el ano m'as decisivo de la trayectoria vital de San Vicente de Pahl. Por eso, su estudio
a fondo es la slave para entender a San Vicente.

1. 1 La circunstancia politico
Curiosamente, tarnbien es an`o crucial en la historia de Francia. En efecto, en 1617 comienza de manera efectiva el reinado per-
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cumplir los trece anos, no habia tenido ocasion de ejercer la realeza.
Su madre, Maria de Medicis, habia continuado gobernando como
regente con el apoyo de sus favoritos italianos Concino Concini, mariscal d'Ancre, y su esposa Leonora Galigai. El joven rey soportaba
a disgusto aquella doble tutela y otro canto sucedia a los grandes
senores franceses de su torte, por razones tanto personales como politicas . La privanza de Concini les excluia de los beneficios del poder y la politica de la reina madre y el ministro italiano, favorable
al entendimiento con Espana, representaba un giro de 180 grados
respecto a la pauta marcada por el difunto Enrique IV y su ministro
Sully. En el gabinetc real se fue urdiendo en los primeros meses de
1617 un complot encaminado a terminar con el odioso predominio
de los italianos. Alberto de Luynes, favorito del rey, fue el alma de
la conspiracicin. Su ejecutor fue el bar6n de Vitry, comandante de
la guardia de corps. En la manana del 24 de abril, cuando Concini
se disponia a entrar en el Louvre, fue detenido por Vitry y asesinado por los ayudantes de cste, que, a bocajarro, dispararon sobre el
sus pistolas. Concini murio instantaneamente . Informado el rey, que
aguardaba los acontecimientos en una sala del primer piso, abrio las
ventanas y, mostrandose a la multidad , grito : "Gracias, gracias. Por
fin soy rey". Luego hizo saber a la reina madre, sin recibirla, que
desde aquel momento asumia personalmente la gobernacion del Estado. Maria de Medicis fue desterrada a Blois, con permiso para conservar una pequen'a torte en la que sobrasalia el obispo de Luton,
Armando du Plessis, el futuro Cardenal Richelieu. Leonora Galigai, la esposa de Concini Cue acusada de brujeria, juzgada y ejecutada el 8 de julio siguiente . Los ministros fueron cxonerados y encarcelados. Se nombro un nuevo gabinete en el que Luynes ejercia el
papcl preponderante y en el que entraron algunos de los antiguos
hombres de confianza de Enrique IV. Se habia consumado un golpe
de Estado que representaba un brusco viraje en la politica interior
y exterior de Francia. Empezaba una nueva epoca. La Francia moderns se habia encontrado a si misma y habia encontrado su camino, el que la llevaria a la hegemonia europea bajo Luis XIV. Exactamente lo mismo le iba a suceder a Vicente de Paul.

1.2. la situation vital
En 1617, San Vicente, segun el computo de Coste, cumplia 36
anos. Segun otros computos posibles, 37. Para el caso da lo mismo.
Lo importante es que ese ano alcanza Vicente, con un pequeno retraso, la edad decisiva del hombre, el paso de la juventud a la madurez. Ahora bien, si la juventud es epoca de busqueda y orientacibn,
la madurez - to es de inicio de la labor creadora conforme a los
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planes clavorados en la etapa anterior. Naturalmente, para ello es
necesario que esos planes, ese proyecto vital, existan. ^ Los tenia San
Vicente?
Entre 1595 y 1610 se le ha visto embarcarse en una serie dc proyectos no siempre coherentes entre si y que, uno tras otro, han terminado en fracaso. Desde 1610 ha cntrado, como sabemos, en un
proceso de conversion. Pero un definido proyecto de vida no parece
tenerlo a] comenzar 1617.
Una de ]as caracteristicas distintivas de ese ano en la biogralia
vicenciana es que por primera vez se nos ofrece la oportunidad de
seguir casi dia a dia, desde enero a diciembre, el quehacer cotidiano
del santo, los lugares donde vive, las preocupaciones que le asedian.
Entre tantas acciones y sucesos como caben en 365 dias, destacan
por su influencia en la vida de Vicente dos acontecimientos - mejor seria decir dos series de acontecimientos - fundamentales. Tales acontecimientos se Ilaman, por los lugares geograficos donde
ocurrieron, Folleville y Chatillon.
No pretendo contarles a Vds. to que paso en esos dos pueblecitos franceses. Los hechos son harto conocidos para que yo vaya a
descubrirlos ahora. Lo que voy a intentar es, primero, darles las claves para su popia investigacion sobre ese trozo do historia vicenciana
y, en segundo lugar, ofrecerles las pautas de mi interpretaciOn. Unicamente quiero ahora adelantarles que la misma notoriedad de que
esos sucesos gozan nos clan una pista para descubrir cl significado
que tuvieron para Vicente de Paul. No serian tan conocidos si no
fueran de verdad sucesos-clave de su biografia.

2. CLAVES PARA LA INVESTIGACION
Las claves para la investigacion son faciles de proporcionar porque la documentacion sobre 1617 es relativamente abundance. Veatnoslo con cierto pormenor, genero por genero: correspondencia,
conferencias, documentos, narraciones primitivas.

2. 1. La correspondencia
2.1.1. Fechadas en 1617 conservamos 5 cartas escritas o dirigidas a San Vicente: las n° 6 a 10 de la edicion de Coste (I, p. 21-24;
E.S., 91-94). Pero, iatenc16n!, de ninguna dc eras cinco cartas se
nos conserva el original, sino solo la transcripcion que de ellas hizo
Abelly. Esto quiere decir dos cosas: 1 a, que este capitulo de la documentacion se reduce en realidad al 4° (narraciones primitivas); 28,
que si bicn estamos seguros de conocer la sustancia de las misivas,
no lo estamos tanto respecto a su forma, pues sabido es que Abelly
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se permite a veces ciertas libertades en la transcripcion de textos.
Otra observacion digna de tenerse en cuenta es: todas estas cartas
se relacionan con la estancia de San Vicente en Chatillon, ninguna
con Folleville.
2.1.2. Relativas a 1617, pero de fecha posterior, conocemos otras
dos cartas , una del mismo San Vicente y otra de un corresponsal.
La primera es la Carta 201 (I, p. 302: ES, 211, p. 335-336), de
San Vicente a Santa Luisa ( original) y contiene una brevisima pero
importante referenda a la fundacion de la primera Caridad: Vicente, en 1635, afirma que, en efecto, tal fundacion ocurri6 el an'o 1617.
La seg unda carta es la 845 (I, p. 29; ES, 884, p . 31-32), escrita
en 1646 a San Vicente por uno de sus antiguos feligreses de Chatillon convertido por el al catolicismo . Tampoco tencnios el texto original , sino la copia hecha por Abelly. Es un documento valiosisimo
or transmitirnos la primera vision retrospectiva de la obra vicenc iana en (:hatillon.

2.2. Conferencias
2.2.1. Las alusiones vicencianas al ano 1617, contenidas en sus conferencias a Padres o Herinanos forma una larga serie de, al menos,
ocho textos di diferentes que podemos clasificar en dos grupos : las referentes a Folleville y las relativas a Chatillon. Son las siguientes:
Sobre Folleville
I a) IX, p. 58-59 (ES, IX, p. 72) ......... del 9-3-1642
2a) XI, p. 2-5 (ES, XI, p. 698 -700) ..... sin fecha, texto
de Abelly
3a) XI, p. 170 (ES, XI, p. 94-96) ....... del 25-1-1655
4a) XII, p. 7-8 (ES, XI, p. 326-327) .... del 17-5-1658
Sobre Chatillon
I-)
2a)
3a)
4a)

IX, p. 208 (ES, IX, p. 202) ........... del 22-1-1645
IX, p. 243 (ES, IX, p. 232-233) .... del 13-2-1646
X, p. 175-176 (ES, IX, p. 789-790) del 6-6-1656
XII, p. 231-232 (ES, XI, P. 528-529) del 16-5-1659

Un texto dudoso
Es el del 6-12-1658 (XII, p. 82; ES, XI, p. 389). Auque Coste
penso que este pasaje se referia tambicn a la confesion del campesino de Gannes, es evidente quc se trata de un episodio parecido, pero distinto de aqucl. Retengamoslo , sin embargo , porque tambien
tiene algo que ensenarnos.
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2.2.2. Observaciones
Metodologicamente , i. que podemos decir sobre estos textos? Tratare de resumir mis ideas en unas pocas observaciones fundamentales. Helas aqui.
1 a) La primera idea que quicro subrayar es que muy pocos
episodios de la vida de San Vicente han merecido por parte suya tan
larga serie de alusiones en sus conferencias a Padres y Hermanas.
Larga por el numero y, sobre todo, por el espacio de anos que recubren . Fijense que van desde 1642 hasta 1659, es decir que, practicamente, abarcan todos los anos de que nos ha quedado constancia
escrita de conferencias vicencianas . Y mas aun si tenemos en cuenta
que la primera de todas no es del propio San Vincente , sino del Sr.
Portail ( y, por cierto , copiada por Santa Luisa ), to cual nos obliga
a pensar que Portail se lo habia oido al fundador algunos anos antes. Pero lo verdaderamente significativo es que si Vicente vuelve
tantas veces sobre uno u otro de los episodios de a(luel ano es, sin
duda, porque habian quedado grabados en su conciencia como decisivos para su biografia personal y para la historia de sus dos Congregaciones . Esa es la importancia que el mismo les atribuye.
2a) Mi segunda observacion se enlaza estrechamente con lo ultimo que acabo de decir y es que, practicamente en codas las ocasiones, Vicente propone los sucesos de Folleville y Chatillon como
los hechos fundacionales , respectivaniente, de la Congregacion de
la Mision y de la Companta de las Hijas de la Caridad . Esos son
los origenes de ambas Compantas segun Vicente; afirmacion canto
mas digna de tenerse en cuenta cuanto que sabemos que , formalmente, la (;.M. no Sr fundo hasta 1625 y la Companta de las Hijas
de la (;aridad hasta 1633.

3a) Es digna de notarse tambien la perfecta coherencia que guardan entre si todos los textos que se refieren al mismo episodio. Dicho
con otras palabras, San Vicente cuenta siempre lo mismo y de la
misma manera, a pesar de los as que entre si separan a unos tcstimonios de otros . Las variances quc existen a veces entre algunos
de ellos - variantes que mcrecerian un estudio mas prolijo del que
podernos dedicarles ahora - versan sobre detalles y en la mayoria
de los casos son solo anadiduras o supresiones provocadas por la mayor o menor extension que quiere darle al relato . Todo ello nos habla
de la vividez con quc se recuerdan solo hechos verdaderamente
decisivos.
41) Por ultimo , quiero llamar su atencion sobre la conferencia
del 25 de enero de 1655 y, oblicuamente , sobre el texto dudoso. Y
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to hago para notar quc, junto a los acontecitnientos fundamentales,
Vicente tiene en la memoria y en la conciencia otros sucesos parecidos, quc, junto con los primeros, forman la constelacion de signos
providenciales que el considera hayan influido en su vida.

2.3. Los Documentos oficiales
Tambien en el aspecto de la documentation oficial es rico el ano
1617, aunque no tanto como quisieramos. Conservamos un total de
siete documentos, a saber: la renuncia del predecesor de San Vicente en la parroquia de Chatillon, el nombramiento y la toma de posesion de este, asi Como la de su sucesor, mas otros tres de exceptional
importancia: el acta de constitucion de la primera cofradfa de Caridad, su reglamento, con las aprobaciones episcopales y, finalmente,
el texto de una encuesta realizada en 1665 entre los hahitantes de
Chatillon sobre la actuation y conducta de su antiguo parroco.
Son los Documentos 18-22 y 126 del tomo X111 de Coste (p.
40-54 y 423-439; ES, X, p. 47-59 y 574-588) mas otro publicado en
el tomo XIV (p. 125; ES, X, p. 567-568).

2.4. Las narraciones printitioa
Naturalmente, el an'o 1617 merecio un interes especial por parte de los primeros biografos de San Vicente, Abelly y Collet.
Hay que hater constar ante todo que en este tetra mas quc otros
los dos primeros biografos deben ser considerados no meramente Como biografos. Sinn como vercladeras fuentes ya quc ambos transcriben o, al menus, utilizan documentos originales quc, al no haber liegado hasta nosotros por otros cantinos, solo en ellos pueden ser consultados. Es el caso de las cartas de Chatillon v de una de las conferencias sobre Folleville, transmitidas por Abelly. Tambien Collet tiene
aportaciones notables quc veremos mas adelante.

2.4.1. Abelly relata los sucesos do 1617 en una larga narration
que se extiende a In largo de 5 capitulos y 22 paginas de la primera
edition (L. Abelly, Viedu vinirable... 1664; 1.1., c. 8-12, p..31-.53). Pero es importante observar quc en la 2' edicion ( 1667) rcfundio todo
el material referente a Chatillon , ampliandolo y enriqueciendolo con
una larva scric dc noticias no incluidas en la primera . La razon es
que en 1664 no habfa podido consultar la encuesta realizada en 1665.
(Cf. L. Abelly, oc., ed. 1667, p. 55-77). A estos efectos , por tanto, la
segunda edicion es mas importante que la primera.
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2.4.2. En cuanto a Collet, su narracion abarca 40 paginas (t.
I,p. 46-86). Corno es costurnbre en e1, sigue a Ahelly, pero gracias
it cl conocentos algunos detalles complementarios. El mas importante es la noticia de que en Chatillon se realizaron dos encuestas sobre
la actuacion de San Vicente, una en 1664 y otra en 1665, la primera
mas antplia y ]a segunda mas breve (Collet, o.c., 1, p. 60). Conto adcmas tuvo Ia precaucion de senalar al margen de su texto los datos
que procedian de una y otra, resulta que aunque nosotros solo conocemos la segunda, por medio do el podemos saber el contenido esencial de la prinlera.

2.5. La investi&'acicin posterior
Dc la abundante literature posterior sobre los hechos de 1617
solo voy a citarles dos obras que considero basicas por sus aportaciones documentales. Una de ellas nos iliustra sobre las relaciones
de San Vicente con los Gondi: Chantelauze. Regis de: "Saint Vincent de Paul et les Gondi ". Paris. 11382.
La segunda nos ilustra sobre Chatillon v lit estancia alit de San
Vicente: Cordenod, Philippe: "Saint Vincent de Paul a Chdtillon-lesDombes ". Bourg. 1908.

3. PAUTAS PARA LA INTERPRETACION
Vayamos ahora con la signilicacion profunda de los sucesos de
1617 en la biogralia de San Vicente de Paul.
Para hacerlo hay que partir de un conocimiento previo del desarrollo de esa biografla.
A mi entcnder. al entpezar el at 1617, Vicente se encuentra
en una situaci6n atnbigua. De una parte, parece que, en lo sustancial, su conversion a Dios es ya on hecho consumado; el proceso,
iniciado hacia 1610, ha culininado cn la crisis provocada por lit tentaci6n contra la fe que. - nos movemos en un terreno de hip6tesis
- debio de acontecer en torno a 1614. Al vencerla mediante la "firnte e inviolable resolucion" de "consagrar coda su vida, por amor
dejesucristo, al senvicio de los pobres" (L. Abelly, o. c., 1. 3, c. 11.
p. 118-119), Vicente descubri6 genericamente la orientacion de sit
vida. Pero, de otra parte, no sabia todavia que actuaciones concretas iba a exigirle la vocacion asi descubierta. Por eso continua err
la casa de los Gondi, en un genero de vida y en units ocupaciones
que cada vez le satisfacian menos. For todo ello, Vicente, a sus 36
o 37 anos, se siente inquieto y desasoscgado.
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En esas circunstancias es cuando se producen los primeros acontecimientos significativos de 1617: la confesion del campesino de Ganties y, pocos dias despucs, el 25 de enero, el sermon de Folleville y
las reflexiones quc le siguicron. Nada ticne de cxtrano quc, it los o jos
de Vicente, aquello revisticse caracter de verdadera revelac16n.

3.1. La experiencia de Gannes-holleuille
En Gannes y Folleville, en efecto, Vicente descubre cuatro realidades clementales: 1" la desastrosa situacion religiosa del carnpesinado frances "del pobre pueblo del campo", como e1 solia decir;
2" la deterrninante y grave responsabilidad que en esa situacion les
Cabe it los sacerdotes ma] forniados, ignorantes y poco celosos; 3a
la inexistencia de ordencs o congregaciones dedicadas a evangelizar
a los pobres del campo (recuerdesc la negativa de jesuitas y oratorianos a aceptar la fundacion que les olrecia la senora de Gondi):
4" la predicacion ntisionera o, si se quiere, la mision, orientada hacia la confesion general con todas sus exigencias catequeticas y sacramentales, Como rctnedio cficaz do tantos males.
Estas cuatro realidades delimitan en sustancia la vocaci6n apostolica de Vicente. For eso, a distancia de inuchos anos, el seguira considerando el 25 de enero como la fecha de nacimiento de la Congregacion de la Mision, aunquc aclucl dia no fundo nada y, a lo rnejor,
nt siqurcra se Ic oc urriu quc fundaria nras adelante.
Hay un ditto de los ya enumerados sobre el quc deseo volvcr
para mayor esclarccimiento. Es el relacionado con la responsabilidad de los sacerdotes, su f'alta do lornracion, sit ignorancia v so escaso cclo. En una de sus confcrencias relativas a los origenes de la
Congregacion de la Mision - la del 25 de enero de 1655 (S. V.P..
X1, p. 170; ES, XI, p. 94-9(i), Vicente apenas se detiene en contar
los succsos do Gannes y Folleville. En cambio, rclacionandola con ellos,
relicre rxtensanrentc la anedocta del confrsor de la senora de (,ondi
quc no sabia la formula (IC la absoluion. Y presenta esa expe•ricncia, compartida luego por Cl misrno, Como unit de las razones clue
movieron a la senora generala a Inndar la C.M. Esto es import ante.
A nri entender quiere decir que lit reforma del clero pertenece desde
los origenes al cuadro basico de clementos que componen la vocacion Integra de Vicente Paul y, por to tanto, de los ohjetivos do su
vida quc e1 convertiria ntas tarde en fines de la Congregation de la
Mision.
En resumer, Gannes y Folleville, con una "constclaci6n" era.
o menos arnplia de sucedidos analogos (el confi•sor de Margarita do

